
( المُسَخْعَعْ)

<br>

استخر اج ودر اسة وترتيب


## （2FY7 ،

## فهرسلة مكتبة الباك فهل الوطنية اثنـاء الثشر

ابن عانذ ، محمد ابن عانذ بن احمد
كتاب الصوانف－المستخر ج．／محمد ابن عانذ بن احمد ابن عانذ
؛ سليمـن عبداشه مديد السويكت．－الرياض ، ا ．．ص ؛ ．．سم
9960－47－593－x ：ردمك
1－الفتوحات الاسلّمية ب－غزورات النبي صلى الشه عليه و سلم
r－ابن عانذ ، محمد ابن عائذ بن احمد أ．السويكت ، سليمان عبدالش
مديد (محقَق) ب.العنوان

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف


$$
\text { هاتف : 0. § } 9 \text { §人r }
$$

الطعة/اكْولى


تطلب جميع منشور اتنا من
مكـبة| التوبة
المملكة العر بية السعو دية

EVQ..

إن الحمد للّه تعالى نحمده و نستعينه و نـــستغفره و ونــستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهــــده الله تعالى فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهـد أن لا إلـــه إلا الله و حده لاشر يك له و أشهد أن معمداً عبده ورسوله صـــلى اللّ تعالى عليه و سلم
 البحو ث التاريخية أثنار انتباهي وجود كَمٍّ كبيرٍ من مرو ياتٍ تدخل في نطاق كتاب اسمه ( الصوائف ) غممد بن عائذ الدمشقي ، المتـــو فـ سنة Mr M (')، فو جدتي منساقاً إلى جمع تلكم المرويات والنصوص،
 يستحق أن يفرد في كتاب مستقلٍ مُستَخرَجِ يُعز ى إلى صــــاحبه ؛

 الهاء الدالـل عليه.
 مُا يضففي على كتاب ابن عائل هذا ( الصو ائف ) ميزة فز يلة بكونه من المؤلفات العزيزة فين هنا ابلمال . إن أككر قلر من مـادة هنا الكتابب و جلاته مو دعــــا و تصناعيف مو سوعة ابن عساكر (ت OV) التاريخية المعروو ( تاريتخ ملـينة دمشت ) 6 و لمذا فنعل أن فزغتـ مـن استقر اء تـــــاريت
(1) قال مادة ( صيف ) و (شتا ) ، فالمقصود بالصوائف الغزوات التي كان يقوم هـا المـــسلون في بـــاد الرو في الر بيع و الصيف ، والشواتي اليت كانت تحدث في فصل الشتاء ، لكن الغزو كان يـــتم غالبًا" فِ الصيف اتقاء الثلج والبرد ،فكان يطلق عليها الصوائف ، انظر المعجم الو سيط ، مــــادة (صاف) . و يظهر لي من استقراء النصوص أن نظام الصوائف والشواتي بدأ يظظهر منذ وقـــت مبكر بعا استقرار المسلمين في بالدا الشام وانسحاب الرو? عنها في زمن الفاروق رضي اللّ تعالى عنه ، حيث وقفت جبال طوروس حاجززً طبيعياً بين الطرفِين ، وبدأت الحرب سـجالاً بينهما على المناطق الحدو دية والتخوم ، فكان المسلمون كلما الجتازو! اللر ب في تلك ابلجبال الذي عرف بــ




 و كاڭهما في عداد المفقود .

ابن ع. اكاكر قمت بمر اجعة للمصادر التاريخية الأخرى استكمالاً لِمع نصوص كتاب الصو ائف ، فما ظفرت إلا بعدد قليل من الروايـــات من تاريخ خليفة بن خياط . بعد ذلك عكفت على قـــر اءة تلــــك النصوص ، فنسقتها تاريخياً وواءمت بينها ، وأحلتُ إلى ما و جدتــــهـ مما يماثلها في المصادر التاريخية الأخرى عن غير ابن عائذ ، وترجمت
 علاقة بالأحداث ، وعرَّفتُ بما تيسرت معرفتـــه مـــنـ الأهـــاكن ، وأعددها للنشر ، لأهميتها البالغة في كوهنا تضيف إلى المكتبة التاريخية مادة منسقة كانت أشلاء مبعثرة هنا وهناك في ميدان هذا النظـــام

الحربي المميز ؛ نظام الصوائف و الشواتي إن من البدهي لنشر مثل هذا النص أن يُسبق بدراسة تعريفية عامة عن المؤلف تستو يف كافة المعلومات المتعلقة به ، ومن أجل هذا سأور ردُ بعد التر جهة الشخصية للمؤلف مباحثْ عن تحصيله العلمي ، شيو خه ، توثيقه ، عقيدته ، أخحلاقه ، وفاتـــه ، ثقافتــــه الحديثيــة ومصنفاته التاريخية ، موارده ، تالامذته والرواة عنه ، أهميـــة كتبــهـ ومنهجه فيها ، اقتباس المتأخرين عنه في المرويات التاريخية .

أما فيما يخص كتاب الصوائف فقد أدرجت فيه المباحث الآتية :

- رواة الكتاب
- موارد ابن عائذ في الكتاب

ـ القيمة العلمية للكتاب

- توثيق النص
- المنهج المتبع لاستخراج الكتاب

هذا وأسأل الباري عز وجل أن ينفع هذا العمل الذي استغرق وقتاً و جهداً ، وأن يجعله خالصاً لو جهه الكريم ، وصلى الله تعـــالى


- إلى يوم الدين
(لتربنـ باكؤنت

(1)

اللـمشیعي





أما نسبته إلى قريش فيظهر أنه بالو لاء ، لكن لم يُنص علــى انتمائه إلى أي قبيل من قريش ، وإن كان كثيرون من معاصــر يه أو

 سير أعلخم النبالء 11 . 1 . 1 . ( ) ( ${ }^{r}$ البتخاري ، التـــاريخ الكـــبير ran/or دمشقg


نفو ذهـم بالشام في فترة سابقة ، و قد ألمح الذهبي بصيغة تمـــــر يض إلى
أن جده سعيد من المو الي (')، وأقول من المحتمل أن يكـــون ذلــــك صحيحاً ؛ إذ لو كان عربياً لبيَّن ذلك كَنْ تر جـم له ، خحاصة ابـــن ن

عساكر الذي فصل في ترجمته. وأما الدمشقي فلسكناه .مدينة دمشق .

ولل عحمد بن عائل بمدينة دمشق سنة • 0 ا باتفـــاق بــــــ
المتر جمين له (「)، و كان يلقب بالكاتب ()، و يبدو أن ذلك اللقب

(8) (8)
$1.0 / 11$ s ( )



. 1 人 / ( )

لم تذكر المصادر شيئاً عن بداية طلبه للعلم ولا عـــن قيامــــهـ
بالر حلة من أجل ذلك ، و لا عن من تلقى علومه الأولية - وهــــــا أمر غريب لمن هو في مثل شأنه - لكن استقراء عامــــة الــــشيو خ
الذين روى عنهم يظهر أن معظمهـم شاميون بل دمشقيون ، ومـــن
ليس كذلك فقد ورد إلى دمشق كالهكم بن هـــشام الثقفـــي (r) ، (r)
6 (r) و الواقدي (Y) ، أو رابط فيها كعيسى بن يـــونس الـــسبيعي أو سكنها كعمر بن صالح الأزدي البصري (2)، و كانت بلاد الشام

 الحال في أمهات الأمصار الإسلامية . ومع عدم و جود الـــدليل في المصادر التي بين أيدينا على قيام ابن عائذ بالر حلة في هذا السبيل فإنه
. الجلر ح والتعديل (')
. تاريخ دمشق (
(
. 11 ( $17 / 7$ ( 7 (

لا يستبعد قيامه بذلك ، لما درج عليه العلماء في ذلك العصر وغيره من التر حل في طلب العلم ، حيث كانت الر حلة في هـــنا الــــنأن كالسنة المتبعة عندهم أخلاًاً للعلم من مظانه ، ووطلباً لإِسناد العالي ، ور غبة فب التحقق من صححة بعض الأحاديث ، و سعياً لتكثير طـــرق الحديث ، وللتعر ف على المشايخ ومشافهتهم .. (') وعلى احتمال أنه قد قَام بر حلة إلى الحج فير جح التقاؤه ببعض العلماء غير الشاميين الذين روى عنهـم أو رووا عنه ، للرص العلمــــاء علـــى الماوقــــاة و المشافهة في مثل هذا الموسم ، والله تعالى أعلم .
(' ('العمر ي ، كور ث في تاريخ السنة المشرفة ص YVA وما بعدها .
 مشيخة أهل الشام وغيرهمم ؛ فروى عنهم الحلديث والمغازي والسير و الفتوح ، و قد استحوذ على اهتمامه بشكل خاص رواية الأخبار


في غاية الأهمية كما سنرى بإذن الله تعالى.

استطعت استخلاصه من المصادر مرتبة أبجدياً :

- ا- إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي ، أبو عتبة الممصي (1)

الكو

 . $17 r / r$


(1) سعيد بن شمر (1)

ع - سويد بن عبد العزيز السلمي ، مولاهم ، أبو محمد (r)

- 0
أبو محمد الدمشقي (「) .

7 - 7
أبو مسهر الدمشقي (گ)

- V

أبو سليمان (0)
( (') سعيد بن شمر شيخ من دمشُق لم أجد له ترجمة . تاريخ دمشُق


 ( ( ${ }^{\text {( }}$





(1) - ع- عبد الرمن بن مغراء الأزدي ، أبو زهير الدوسي - 9
الأزدي (Y).

-     - عطاف بن خحالد القرشي المخزوومي 6 أبو صفو ان المدي (؟)
(11 IY

الدمشقي (0)






 . التهذيب





「 - ا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، أبو عمرو السبيعي (1)
ع 10 - محمد بــن شـــعيب بــن شــــابور الأمــوي ، مـــولاهم ، أبو عبد الله (r)

- 17 (ع) محمد بن عبد العزيز (ع)
(0) IV

 لسان ا'يمز ان






 الخديث عند أهل الحديث . الكامل في ضعفاء الر جال كَذيب التهذيب
(1)

اللدمشعقي

(r)
(r)
( الما
(a)

م- F


- الـلقعاو ي


( ' مروان بن مُحمل قَال عنه أحمل بن حنبل : كان يذهب مذهب أهل العلم ، ثقة ، مات ســــة
 .r9^/Yv Yへ人/or، YוY/\&0
 ( ) المغيرة بن المغيرة قالو : لا بأس به . . YVo/7 ( ) "




६६- الوليد بن مسلم بن العباس القرشي ، مولى بين أميــــة ، أبـــو العباس الدمشقي (1)
 أو أبو الحارث (r)



الدمشقي (£)
(' (الوليد بن مسلم أكثر شيو خ ابن عائذ التصاقاً به ومعظم مرويات ابن عائذ التاريخية جاءت


 الكاشف roolr

 الكاشف rer
( الهيثم بن عمران من أهل دمشَق ، ذكره ابن حبان في الثقات . الِلرح والتعديل





- ${ }^{\text {(r) }}$ -

هذه أسماء العلماء الذين روى عنهم ابن عائذ التي تمكنت من
الوقوف عليهاه ، وهي تز يد عشرةَ أسماء عن قائمة ابن عساكر الــــيت أوردها في تر جهته لابن عائذ ، وهو أكثر المتر جهين لها اســـتيعاباً .
 أسلفنا ، وأن جلهم ثققات ، معدلون صالحو الحديث ، مما يعطي قوة ووتانة لمرو ياته عنهم.
 والتعديل Y ( Y



لو ألقينا نظرة على آراء أهل الحديث وأهل المعرفة بالرجال في مدى عدالة محمد بن عائذ لرأينا أنه حظي بتقديرهم وتــــوثيقهم

وثنائهم العاطر عليه ، ويتضح ذلك مما يلي :
قال إبر اهيم بن عبد الله بن الجنيد : سألت يميى بن معين (1)
عن محمد بن عائذ ، فقال: ثقة الكاتب (؟
وقال عثمان بن خرزاذ الأنطاكي :كان بيى بـــن معــــــ
يقول: الكاتب ثقّة (r)



 التاريخ ) بقلم : د. أهمد نور سيف ، الجزء الأول ، الباب الباب الأول .



زكريا ، ترى أن تكتب عنه وهو يعمل علـــى الْـــــا
(1)

وقال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داود (r) عــنـ ابـــن
عائذ ، فقال: هو كما شاء الله ، وقال أبو داود : قال لي ابن عائذ : أيش تكتب عني ؟! أنا أتعلم منك !
وقال أبو داود : ولي خراجاً (r)
وقال عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن أخبري أبي (\&) قال :
أبو أحمد محمد بن عائذ دمشقي ليس به بأس ، و كنًّاه في موضـــع
آخح أبا عـبل اللّ (0)


$$
.1 .0 / 11
$$

( ' ' هو الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث ، أبو داود السجستاين ، أحد حفاظ الحديث ونقاده، له كتاب السنن أحد الكتب الستة المشهورة ، مات سنة YVO في البصرة . تار يخ بغلداد 9 / 00 .


 أنساب السمعاني 0 / \& \&


وقال أبو زرعة الرازي سألت دحيماً（＇）عن ابــن عائــــن ،
فقال ：صدوق（r）
$=$
دمشتقي ثققة إلا أنه قنري（ع＂



r7o/l.



 ．7モノ／r blè
 ミ人7／1 التهذيب
（＂هو محمل بن حبان بن أحمل بن حبان التميمي ، أبو حاتم البستي ، إمام عصره ، له كتـــاب الثقات وغيره ، مات ببست سنة عه ．Vo／9（ ）

وذكره أبو زرعة الدمشقي (1) في أهل الفتوى بدمشق ، عن

(Y)

وقال الصفدي () : وأجمعوا على عدالته وديانته (گ)
وقال عنه الكتاني () : الحافظ الكاتب الثقة القدري (1)
(V) وروى له من أهل السنن أبو داود والنسائي

وهكذا يلاحظ إجماع العلماء على توثيقه وتعديله هع و جود
بعض المنات اليسيرة اليت قد لا يسلم منها بشر ، مثل عمله علـــى
(' ) هو بلال بن سعد بن تميم الأشعري أز الكندي ، أبو زرعة الدمشقي ، ثُقَ فاضل عابد ، مات في خالافة هشام بن عبد الملك . تقريب التهذيب ا 1 ع ع .

 ( 「 「 هو صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله ، أبو عبد اللّ الصفدي ، أديب بار ع ، عاصـــر

(") هو سيدي معمد بن جعفر الكتالي ، أبو عبد الله الفاسي ، له تصانيف كثيرة ، تـــــو في مــــة

( ${ }^{7}$ ( الر بسالة المستطر فة ص


الخراج ؛ والعمل في الوظائف يعتبره بعض العلماء مثلباً في جانـــب أهل العلم (1'، ومثل تدليسه ين بعض الأحيان ، فقد لاحظت أن ابن عساكر رحمه الله تعالى أشار في أحلد مواضع الرواية عنه إلى تدليسه ؛ فبعد أن ساق سنده إليه قال : " أنا محمد بن عائذ أنا محمــــ بـــن عبد الله الو اقدي حدثتي عمر بن عثمان .. " فـــأورد الروايـــة ، ثم قال : " عحمد بن عبد اللهّ هذا هو محمد بن عمر الو اقدي دلّسه ابن عائذ" (Y) وقد يكون ابن عائذ متأثر اً بذللك من شيخه الوليد بـــن مسلم ، فقد كان موصوفاً بالتدليس الشديد مع الصدق (r) . لكن إنصافاً أقول : لم أر لابن عائذ شيئاً من هذا القبيل فيما سوى هــــا المو ضع ، و لم أر أحلاً من علماء الجرح و التعديل أشــــار إلى صـــفة
(' (' انظر مثالاً على ذلك في تذيب الكمال ra//TV






من قوله بالقدر ، مع التأكيد على توثيقه (1)
هقيرت: :

مرّ علينا آنفاً قول الحافظ صاح بن محمد في ابن عائذ : " ثقّة
إلا أنه قدري " أي أنه يرى رأي طائفة ( القدرية ) الذين يدّعون أن


الإرادة مسؤول عن ما يفعل ، وله القدرة على أعماله دون أن يكو ن الباعث عليها هو إرادة الله الأزلية ، وقالوا هـذا : فراراً من نـــسبة

أفعال الشر إلى الله تعالى (T)
 عرو ياهّم ، فذهبت طائفة إلى منع ذلك ، و جوز ته طائفة بشرط : أن لا يعرف عنهم الــــتحالِل الكذب ، والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة ، و ير ى كثير من العلماء قبول أخبـــار
 أحمد بن حنبل . انظر : الخطيب البغدادي ، الكفاية في علم الرواية ص • 1 . 1 .

 وغيالن الدمشقي ؛ و كان موقف الصحابة من هؤلاء واضحاً ، قوياً ؛ حيث أوصو أخحالفهم بأن لالا يسلموا على القدر ية و لا يصلوا على جنائز هم ولا يعو دوا مرضاهم ،ولكـن ابتلي كذا المُذهب =

ويظهر - والله تعالى أعلم - أن سبب وقو ع عمد بن عائــــذ
في هذه البدعة كان بسبب ظهورها في أو ساط بعض شيوخه الكبار الذين تلقى عنهم وتأثر هـم أمثال : الميثم بن حميد الغساني الـــــي قال عنه ابن حجر : " صدوق رمي بالقدر " (1)، وييیى بن حمـــزة الخضرمي الذي قال عنه ابن حجر أيضاً: " ثقة رمي بالقــــر " (Y) ، فقد يكون صاحبنا متأثراً همم . لكن الكن ما يثلج الصدر أن لشيخ آخر من شيو خهه وهو أبو مسهر الغساني موقفاً مشرفاً من فتنــــة المعتز لــــة - وهي تقول بالقدر - حينما امــتحن في بعــض آرائهــّ (؟) ، والقصصد من هنا بيان أنه ليس كل شيو خ ابن عائـــذ علـــى ذلـــك
= أُ ما تفر غ منه من مذاهب أخرى في بعض العهود طوائف من أهل العلم . الفرق بين الفرق

(') تقر يب التهذيب 0ヘ9/1ه .

وإن رواية أهل الحديث عنه - كما سنرى بإذن الله تعالى تدل على أنه لم يكن موغالً في تلك البدعة ولا متحمساً ها أو داعياً إليها ، وقد يكون مر هِا في فترة من حياته ثم تر كها والله تعالى أعلم.
: أْ أْرُ
كان محمد بن عائذ على خلق وديــنـ ، متوليــــاً للفتـــوى بدمشق ، ولكنه كان صعب المراس حاد الطبع ، في تعامله شيء من البفاء، ، يرفع صوته على طلابه ، ولا يكيبهم إلى ما يشتهون في أي وقت يريدون ، بل لا يظفر بذلك إلا النبهاء منهم . . والُُلُق الحسن منحة ربانية يهبها الباري عز وجل لمن يشاء من خحقــــه ، والطبــع يغلب التطبع
والمثلان الآتيان يو ضحان شيئاً من أخلاقه وطباعه وسلو كه مع طلابه: :
أو لا : جاء عند ابن أبي حاتم في ترجهة أبي زرعة الرازي : " حدثنا
 عائن - و كان رجالً جافياً - ومعي جماعة ، فرفع صوته ، فتـــال : من أين أنتم ؟ قلنا : من بلدان مختلفة ؛ من خر اسان ، مـن الـــري ؛
 تر يدون ؟ - ورفع صوته - قلنا شيئاً من حديث ييى بن حمزة ، فلم أزل أرفق به وأداريه ، حت حدثني بما معي ، ثم قال : خذ الكتـــــاب فانظر فيه ، فأعطاني كتابه ، فنظرت فيه و كتبت منه أحاديــــ ، ثم قال : خخ الكتاب فاذهب به معك . قال أبو زرعة : فدعوت لـــه

 أصحاب الحديث فنسخته على الو جه ، و سألته كتاب الهيــثم بـــن حميد ، فأخر ج لي جزءاً عن الهيثم بن حميد ، و كان عند هشام بــنـ عمار عن الهيثم بن هميد شيء يسير ، فأخرج هو جزعاً عن الهيثم ؛ فاستغنمته ، و كتبته على الو جه ، و سألته كتاب الفتن عن الوليد بن مسلم ، فأجابي ، وتعجب الدمشقيون مما يفعــل بي ، و نـــــشت كتاب الفتن ، فأتيته مع رفقائي ، فقال : إنما أجبتــــك و لم أجـــبـ هؤلاء، فلم أزل أرفق به وأداريه ، حت حــــدثنا بـــه ، و سمعــوا
(1)"

ثانياً : جاء عند ابن عساكر بسنده إلى يزيد بن عبد الصمد قــــال : كنت عند أبي عبد الله محمد بن عائذ ، ونـن جماعة ، فسألنا و تحدثنا بعد أن سأل جماعة منا فأخبروه ممن هم ، فعرفهم وعرف آباءهم 6 فقال : انصرفوا فليس أحدثكم اليوم ، فسألناه ، فأبى علينا ، فألححنا عليه فقال: منذ أسلم آباء هؤلاء ثقل الخـــــراج علـــى المـــسلمين ،
 المقمَّص (1) فالطمه ، فإذا أخلذت ابنه فالكمه ، فإذا أخذت ابن ابنه
(' (' لما أجد في معاجم اللغة العر بية الكتي اطلعت عليها في معاني كلمة ( قمص ) معنى يناسب أول


 أ.هـــ ، ، فقد يكون المقمص كناية عن الكذاب ، والّا تعالى أعلم .
 أوردت هذين النصين مع طو لمما لأغنما حكاية شــــاهلدي عيان من تلاميذه على ما كانو ا يالوقونه منه بسبب ما فيه مـ ححـــــدة يُ الطبع و جفاء في التعامل 6 ويعطيان صورة و اضتحة عن جو انــــب من أخالْهه و سلو كه و نفسيته . و الطلاب النججباء يعر فـــو ن كيـــف يصلون إلى ما ير يلو ن بالملاراة و الملاينة والملاطفة و كــسـب الـــو د و الاحتر ام
(') 'الدُّغلُ : الفساد ، يقال : أَدْغَلَ في الأمر إذا أدخل فيه ما يفسده ، ابلجوهري ، الـــصحاح ، مادة ( دغل )

 نفسك إن كنت صادقاً أي انف ماقيل فيك ، تا جا العروس ، المادة نفسها ،
 و ويقال : أَوْغَلَ القَوم إذا أمضوا في السير ، والوغول : الدخول في الشيء ، والإِيغال : الــــير "السريع ، ابن منظور ، لسان العرب ب، مادة ( وَغَلَ) . , عَلى العمو م ففي هذه الكلمات شيء من الغموض قد يكون سبن اليبه تصحيف فيها من الأصل .


وقد أثنار تعجبَ الدمشقيين تعامُله مع ذلك الطالب الذكي
الذي استطاع الوصول إلى نفسيته وفتح مغاليقه في الـــص الأول ، مما يدل على أن تعامله معه سلوكُ يختلف عن ما كانو| يعهدونه عنه. ويؤ كد النص الثاني أسلوبه الحنشن ومنهـجه القاســـي مــــع طلابه ، مع أنه اختص بعضهم بذكر السبب الذي جعله يعز ف عن

تحديثهم في ذلك اليوم .
:

قال ابن زبر الربعي : سمعت محمد بن الفيض الغساني يقول : مات محمد بن عائذ القرشي في ذي الـجة ســـنة اثنـــتين وثالـــــــن

ومائتين ، و حضرتُ جنازته (1)
وقال عمرو بن دحيم : مات ابن عائذ بدمشق يوم الخميس

ومائتين (Y)

1.7/4


ومثل هذا ما رُوي عن الحسن بن محمد بن بكار قال : وتوفي
أبو عبل الله محمد بن عائذ القرشـــي في ســـنة ثــــلاث و ثالانـــــن
ومائتين (1)
وقال أبو زرعة : مات سنة أربع وثلاثين (r)
و كان له ثلاث وثمانون سنة (r)
وإني أميل إلى تر جيح رواية عمرو بن دحيم أنه مات سنة
ثالوث وثلاثين ومائتين ؛ لأن عمرو بن دحيم من العلماء المهــتمين بتحديد التواريخ وضبطها ، وقد حدد يوم وفاته بيــو م الخمــــيس الخنامس والعشرين من شهر ربيع الآخر ، وهو تحديد يــــل علـــى الضبط ، كما حدد مكان وفاته بدمشق ، وهو شامي دمشقي قريب

من الحدث ، وتؤيده رواية مواطنه الحسن بن محمد بن بكار ، كما تؤيده رواية ابن حجر اليت حددت عمره بثلاث وثمانين ، حيث أن مولده باتفاق كان سنة مائة و خمسين .



$$
1.9 / r
$$

 (

و جاء في تذكرة الحفاظ (1) أنه مات ببيهق ، لكن يبـــدو أن
ذلك تحريف أو تصحيف ، إذ لم يرد أي خــــلا في أن مو ضــع
وفاته دمشق .

كان محمد بن عائذ الدمشقي عالماً صاحب اطلاع وروايـــة
ومصنفات مفيدة () ، و في ضوء رواياته الحديثية المنتشرة في كتـــب الحديث يستطيع الباحث أن يجزم أنه أمضى شطر اً مـــن عمـــره في تحصيل حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ثم الاشتغال به تعلماً وتعليماً ، فقل روى له أبو داود (ت YVo ) في السنن (r)، وابن أبي عاصـم الــشيباني (ت YNV) في الآحــــاد والمثــــاني (£)


$$
\begin{aligned}
& \text {.r.a/r (') }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Ir^ ، 1.o/r ( }{ }^{\text {r }} \text { ) } \\
& \text {. } 1 \varepsilon \varepsilon / r\left({ }^{\text {s }}\right. \text { ) }
\end{aligned}
$$

، وابن حبان（ت \＆०ץ ）ين صحيحه（؟ ）، و الدارقطي
السنن（1）








$$
\begin{aligned}
& \text {. VV16006rN/人6r.T/\&(') } \\
& \text {. E1./i ( }{ }^{\text {r }} \text { ) } \\
& \text {. ryo/r (i) } \\
& \text {. } 19 / \varepsilon \text { (' انظر مشَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { YM/1 ( } \\
& \text {. rarir (") } \\
& . \vdots=y / 1 \text { ( ) } \\
& \text {. Yle/T( } \\
& \left.. r a g / r{ }^{\prime \prime}\right) \\
& \text {. ra.lor (") } \\
& \text { •V\&/イン: ) }
\end{aligned}
$$

النبالء（1）، والحافظ ابن حجر（ ت 90r）في الإصابة（r）، وفتح
الباري
والغريب أنه لمُيُذكر لابن عائذ أي مصنف في الحديث．

أما مصنفاته التاريخية فذكُر منها ما يأيي ：
كابا المغازي ：
وقد كان ابن عائذ علماً بارزاً في علم المغازي والسير ، يــشهـا بذلك كتابه المعرو ف ：（ المغازي ）الذي غلبت عليه شهر ته ؛ فكان يلقب بصاحب المغازي（\＆）، لشهرة هذا الكتاب ، و وللتفر يق بينه و بين بعض من يشابهونه في الاسم ، كمححمد بن عائذ الخالال（ع）، ومحمد

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \cdot v / 1 \text { (') }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「モイ/V) }
\end{aligned}
$$


をハー/
 ． $1 \varepsilon \cdot / r$

ابن مسلم بن عائذ المدي（1）، و كتاب المغازي كان معروفاً ومشهوراً
عند عامة أهل العلم ؛ كابن عساكر الذي ضمن كتابه المو ســـوعي

 في كتابه عيون الأثر ، حتى إن سز كين قال：＂إنه أحــــد المــــصادر الرئيسة له في هذا الكتاب＂（؟）ثم ساق ابن سيد الناس إســـناده إلى كتاب المغازي في آنر كتابه（£）، والذهبي الذي قال عنه ：＂جَمَـــعـع
 ابن أبي نصر ：＂وقع لنا ججلة من طريقه ، منها أكثر مغازي ابـــن عائذ＂（1）．وابن كثير（ت VV\＆）في كتابه البداية والنهاية ذكره مر ارًا ، ونقل عنه بصيغ تدل على نقله من الكتاب مباشرة بـــــو ن
 وتنيب التهنيب9／0 0 ؟ ع ．


$$
\text { . IYY/Y人 ، } \mid V Y / K E
$$

． 11 ｜ 1 （

$$
r \varepsilon \varepsilon / r\left(^{\varepsilon}\right)
$$


．「YA／IV V（＇）

واسطة ، أما العالمة ابن حجر فقد أوعب في النقل عنه 6 خاصة في
كتابيه الكبيرين ؛ الإصابة 6 و فتح الباري 6 وتدل نقوله على أنه كان
بين يليه نسـخة من الكتاب 6 مثل قوله : " ثم و جلدت في مغازي ابن
عائذ ما يرفنــع الإششـــكال " (')

" وذكر ابن عائذ في المغازي " (₹)
ومعنى هذا أن الكتاب كان موجوداً إلى القرن العاشر (e) ،
ولكن مع الأسف الشديد لا بند له في الوقت الحاضـــر أثـــراً ولا
ذكراً، بل أكد بعض الباحثين ضياعه (7)

$$
\begin{aligned}
& \text { (') فتح الباري } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

(5 ) ومُن أشار إليه بعد القر ن العاشر ابن العماد في شذرات الذهب VN/Y ؛ والقنو جي في أبها
العلوم ז/乏 اه .

 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص Y إشارة استبشرت كا تال على أن كتاب المغازي لابن عائذ مو جود في المتحف البريطاني ؛ و لم يذكر رقمه ولا مر جعه . ولكن بعد مو أصلة المتحف المشار إليه نبين - مع الأسف - عدم وجود شيء من هذا القبيل .

ولعلنا في ضوء النصوص المقتبسة عنه في المصادر الـــي بـــين
أيدينا نستطيع أن نتصور نطاق معلوماته و شيئاً عن محتواه من خالال
العناوين المو جزة الآتية ، مرتبة حسب التسلسل الزمي :

- هبو آدم إلى الأرض وبناء البيت (1)
- صفة الرسول صلى الله تعالى عليه و ســــلم وأمتـــه في الكتـــب

السابقة (r)

- و ولادة الرسول صلى الله تعالى عليه و سلم وoا احتف هما - قصة ابتداء الوحي ونزول جبريل على الرسول صلى الله تعــــلى عليه و سلم ، وموقف خديمة بنت خو يلد رضي الله تعالى عنــــها ،
 ورقة بن نوفل .بما حصل للر سول صلى الله تعالى عليه و سلم (\&)
. $\varepsilon|1-\varepsilon| \cdot / V$ (
. 1.1-99/71 g6r91-r9./r ( . IVK/1 1 ( )
-9-V/7r (')
- قصة إسالام بلال رضي اللهّ تعالى عنه ( وفيها أنه عبدٌ لعبد اللّ بن جدعان التيمي، خالافاً لما هو مشهور أنه لبي همحَ ) ، و اشتراء أبي

بكر إياه .مائيت دينار وعبد مع امرأته وابنته (1)

- إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه ، وزهده (r) - مراهنة أبي بكر رضي اللهّ تعالى عنه بعض كفار قريش على غلبة


الََلَبب (r)
-

- لقاء الر سول صلى اللهّ تعالى عليه و سلم بعداس بعد دعوة أهــــل

إلطائف (0)
-
. £rv-£rq/1 • ('المصدر السابق (')


$$
\text { . } 11 . / 71 \text {, }
$$



.
.

- بيعة العقبة الثانية (1).
- الهجرة النبوية إلى المدينة ، وتاريخها ، وبعض ما احتف هـا (Y) - مدة مكوثه صلى الله تعالى عليه و سلم في قباء ، واتخاذ مسـجده المانه فيها
- بروك ناقته صلى الله تعالى عليه و سلم في موضع مسجده ، وبناء المسדد

قدم المدينة (")
- سرية عبد الله بن جححش قِبَل الأبواء (? ra-rMMM (i)


. rev-ryT/V V



- غزوة بلر 6 وومن شهلدها ، وما احتف هما (')
- قتل كعب بن الأشر ف اليهودي (r)
- قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي (؟)
- 
- إسالام الحـارث بن أبي ضرار و الل جويرية أم المؤمنين رضـــي اللّ
-تعالى عنها
- غزوة الأحز اب ، و مـا احتف همـا (7)




(

 ( (') تاريخ دمشق .

$$
\begin{aligned}
& \text {. ova/1 (") }
\end{aligned}
$$

－
 －سر ية الغمرة من بند أميرهم ثابت بن أقرم و معه عكاشـــــة بــن
（r）
－سر ية ألبي عبيلة إلى ذي القصة（؟
－
－قصهة الحـليبية 6 أخر جهـا ابن عائل بطو لها（7）

をり ؛ ،（＇）
. عيون الأثر (i)
 سرة ابن هشام Tr／T ؛ و طبقات ابن سعد （1）（1）تاريخ دمشق
و غمرة ：منهل من مناهل طر يق مكة ومترل من منازلما ، وهو فصل ما بين كامة وبند ، قال ابن الفقيه ：＂غمرة من أعمال المدينة على طر يق بند أغز اها النبي صلى الله تعالى عليه و سلم عكاشة


وذو القصة ：موضع بينه وبين المدينة ع ب ميالً على طريق الر بذة العر اقي في ديار غطفان ، معـجم

( تار يخ دمشوق
（

- غزوة خيبر (1).
- كتب البني صلى الله تعالى عليه و سلم إلى الملوك يـــدعوهم إلى الإسلام (r)
- سر ية مؤتة (r)
- 
- فتح مكة
- غزوة حنين (7)
- حج أبي بكر بالناس في العام التاسع ، وبعث علي ليقر أ على الناس سورة براءة (V)

$$
\text { (') عيون الأثر r/ } 7 \text { ـ . }
$$







 (

- غزوة تبوك ، تاريخها ، المتخلفون عنها ، وما احتف هـا (1). - بعث الرسول صلى الله تعالى عليه و سلم خالد بن الوليــــــــــــ إلى
أكيدر دومة (Y).
- أو لاد الرسول صلى اللهّ تعالى عليه و سلم (「)
- وعن الفتن بعد موته صلى الله تعالى عليه و سلم (٪ (د)
- 
- 
- ووعن ألي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه (V)
- وبعث أسامة (^)

$$
\begin{aligned}
& \text { (') (' (' ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (') عيون الأثرّ } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

. (i) (i)

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \text { • } \\
& \text { (المصدر السابت (') }
\end{aligned}
$$

- و حرو ب المرتلدين (') - وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (「). - وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ، و فضله ، و مقتله (r). - وعن عنى بن أبي طالب رضـــي الله تعـــالى عنـــه ، وابلمــــلــل ورفين (£)
- و وفيه تر اجم لبعض الصححابة رضوان الله تعالى عليهمم (®)
- وقيامهم بالفتوح في بلاد فارس والروم (1) .............



 ( والإصابة 7 /. 1 ( 1 (







هذه عناو ين اجتهلدت في استخلاصها من خلال النـــصوص
والمرو يات اليَ أرى أهنا تدخل ضمن نطاق كتاب المغــــازي لابـــن
عائذ ، وقد دفعين إلى إثبات هذه العناوين إدراكي أها تعطي القارئ
تصور اً عن مادة الكتاب ومعتواه و نطاق مادته التاريخية على وجــــهـ

- العموم

و يلاحظ أن أغلب مرويات ابن عائذ يُ كتاب ( المغازي )

المغازي عنه (1)

كاباب الفنّح:
وأما الكتاب الآخر لابن عائذ فهو كتاب ( الفتوح ) (٪)، ومع كترة م ما اطلعت عليه في المصادر من مروياته لم أجد أحداً نصّ على النقل من هذا الكتاب ، لكن فحواه تظهر من عنو انه ؛ فيحتمل



أنه تحدث فيه بتفصيل عن الفتوحات الإسالمية الي تمت في عــــصر
 تطرق في كتاب المغازي إلى شيء من جهاد الصحابة في بناد فارس والرو يؤلفون في الموضوعات المتشاهبة ، بل في الموضو ع الو احــــد عــــــة

مصنفات .
وقد تُوْهُمُ عبارات بعض المؤر خين بأن كتابَ الفتوح هــــو
كتاب المغاز ي عندما يذكرو هـما معترنين ؛ كعبارة الصفدي عنــــــما
 الكاتب " تح شر ع ي ذذر مصنفاته الأخرى (')، وعبارة الخز رجي، حيث يقول : " .. صاحب كتاب الفتوح والمغازي " (r)"، ولکــن تلكم الأوهام تتبدد و تتالضى عندما يصر ح الـافظ الـــذهبي وهـــو يتر جـم له في سير أعالام النبلاء قائلاً : " قلت : جمَعَ كتابَه المغازي ، سمعتُ معظمه ، و كتابَ الفتوح .. " (「) "فهو ينص هنا علـــى أن
 ( ' ( خلاصة تذهيب هَذيب الكمال ص ص $.1 \cdot 7 / 11\left(^{r}\right)$

كتاب الفتوح غير كتاب المغازي . وهذا الكتاب لا يعر ع عنه خبر
الآن


ومن المصنفات التي ذُكرت لابــن عائـــن أيــضاً كتـــاب
( السِّيِ ) (1) ، و لم أطلع في المرويات عن ابن عائذ على ما يفيد في تحديد متوى هذا الكتاب ، ولا في المصادر اليت تحدثت عن ترجمته
 و توصف بأهنا مغيدة (Y) ، فقد يكون هذا الكتـــاب أحـــــهـا ،


بالمشر كين ، وأحكامها (「)

. rra/l (i)


كناب الصَّانْ :

كثثنا هنا ، وهو في حكم المفقود ، و العجيب أنه مع أهسيته ومكانته
 المصادر الباقية ، وإن كانت النصوص في كتاب خليفة بن خيــاط وتاريخ دمشق تكاد تنطق بذلك .
ويلاحظ على مادة هذا الكتاب أهنا تتصل بالشام وأحــــداثها

 من خلال تتبع حر كات الصوائف و الشواتي .

:
ومن المصنفات اليت تذكر لابن عائذ كتاب ( ملح النوادر )


الأقدمين نقلاٍ عن هذا الكتاب أو أي إشارة إليه .


$$
\begin{aligned}
& 1 A V / r(1) \\
& 1 \backslash V / 1 \cdot(r)
\end{aligned}
$$

ولارو لبق هانز :
لا يستطيع الباحث أن يعطي أحكاماً دقيقة عن مو ارد عمد
ابن عائذ التي استقى منها مادته العلمية لمصنفاته التاريخية في ظل عدم و جود تلك الكتب بين يديه ، لكن من خلال المقتطفات المقتبـسـس عنها في المصادر الباقية يمكن الإشارة بصفة عامة إلى أهم مــــوارده ؛ فقد كان شيو خه الأعلام الذين أخذ عنهم العلم والذين سبق ذكر هـم هم المورد الأول الذي فل منه ؛ حيث تلقى معظم مرو ياته المديثية
 أما مرو ياته التاريخية فإن استقر اءها يو حي بأن جلها كان عن شيخه الكبير أبي العباس الوليد بن مسلم القر شي عـــــا لم الــــشام في زمنه ، ويؤ كد هنا مـا ذكره أبو زرعة الرازي ، من أنه سأل محمــــــ




ابن عائذ كتاب ( الفتن ) عن شيخه الوليد بن مسلم فأعطاه إيــــاه
فنسخحه ، وأنه أي ابن عائذ حدثهم بالكتاب ، وسمعوه منه (')
(r)


من الموارد الرئيسة اليَ بنى عليها ابن عائذ مغازيه ؛ تلقى الأولى أي


عبد اللهّ بن لميعة (£) عن أبي الأسود (0) عن عروة (7)
(') الجلرح والتعديل ( ) ع عروة بن الز بير بن العوام من أقدم من ألف في السير والمغازي (ت ع 9 ) ، له تر جمة مستو فاة عققة في مقدمة مغاز يه التي استخر جها وجمعها د/ عحمد الأعظمي ص 7 بr و ما بعدها .



هصنف عبدالرزاق و جمعها د/ سهيل ز كار .



 (" انظر على سبيل المثال ما رواه ابن عساكر متفرقاً عن تسمية من شهل بدراً من طريق محمــــد
 كذلك عمن قتل يو? مؤتة ؛ من ذلU •



و تلقى الثانية أي مغازي الزهري عن طرق منها : طريق عالية
جلاً وهي طريق شيخخه الوليل بن عحمل الموقري عن ابـــن شــــهـاب
الزهر ي (1)" و عن طريق شيخه الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة ، عن
 ابن محمل الطاطري ؛ و مرووان بن أبي وهـب المصر ي عن يو نس عن
(الز هر ي (£)
ومن موارده في المغازي أيضاً ما سمعه من شيـخه الو اقـــــي
 و دن الحتمل جحاً التقاؤه به و سماعه عنه حينما قدم الو اقدي دمشن

و (V) (V)




$$
. \mid r \varepsilon / \wedge
$$

( )
. 09/V. ، rav/ov (ا)

. \&rr/o\& (المصدر السابق (\%)

ويظهر من حالال النصوص اليّ تنـــدر ج تــــت مـــــــى

رأينا الوليد نفسه شاهل عيان في بعضها (')"، وفي بعضها يروي عن شيو خحه شهود العيان (r)، و كان الوليد يبزُّ معاصريه في المعرفة بــــأمر
 و اختالاطه بالشيو خ المنار كين فيها أو المطلعين عن كثــــب علـــى أحداثها ، و سؤ الهم عما خفي عليه من شأهنا ، و تـــسـجيله لتـــــك الأحداث أو روايتها (\&). وون الصو ائف أيضاً يروي عن شـــيخه أبي

مسهر عبد الأعلى بن مسهر ، وهو يروي عن شهود عيان مشار كين فيها ، وهو أيضاً معاصر لها (0) و وفيها أيضاً سجَّل أحـداثاًاً عاصــــر هـا

YOY/Y T (ا')






هو بنفسه كحديثه عن غزو المأمون الـــصائفة في ســـنوات OTO،
(1) Y1人 6 YiV

فيظهر لنا من هذا العرض المو جز أن مـــوارد ابـــن عائـــن
التار يخية كانت على در جة من الأهمية ؛ حيــت تُــوْرٌ الإســــنـاد ،
و العدالة و الصدق في الشيو خ على و جهه العموم ، وقر ب العهلـ مـــن الأحداث ، و الرو اية عن شهود العيان ، والمعاصرة للأحداث .

تلانزت والروزة حن :

كان ابن عائذ ذا علم غزير خاصة في الميدان التاريخي الذي
برز فيه وصنف فيه المصنفات الي لاقت القبول والاستحسان مـــن
للدن العنماء المدققين للذٔخبار والروايات ، فنقلوا منها إلى مؤلفاهتم . و لانشاك أن طنلاب العلم في زمنه رأوا عنده ما يحفز على التحـــص
 الخشنونة في المعاملة ، فتحملو ا ذلك وتقبلوه وتسابقوا إلى ملازمتـــهـ والأخلذ عنه وتلقي مروياته و حفظها وتدوينها ، حت حاز بع مكانة خاصة لديه ، واشتهر بعضهمم بالرواية عنه . وويما يلي قائمة بأهم الأسماء المشهورة بالتنقي منه والرواية

عنه
. 1

. rir/ג
(1)

الللمشنعي
r
(r)
ع - أمـل بن عـلمي القر شي

- 0
(0)
- 7
(' (أحمل بن إبر اهيم البسر ي ، من أخحص تالمذة ابن عائذ به وأكثرهم رواية عنه ثقة . تر جهته


$$
\text { النبالء 110/1 . } 1 \text { ؛ و الكاشف } 1 \text {. }
$$




 كه على تر جمة .

 في تار يخ دمشق

بكار بن عبد اللهّ بن بكار بن الوليد ، أبو عبد الر حمن (1) -V - - -- 9

الثقفي الدمشقي (r)

- ا - سليمان بن الأشعث بن إسحاق بــن بــشير ، أبـــو داود

(11 - 11

 . rTr/人 .


 تاريخ دمشق (

 . (") سليمهان بن عبد المميلد كان من حفظة المديث ، ذكره ابن حبان في الثقات ، رأشار إلى أنه


Y Y Y عبد الرحمن بن عبد الصمد بن عبد الملـــــك ، أبـــو هـــشام
(1)

السـدمي
٪ ا - عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان ، أبـــو زرعــــة
(Y)

النصري الدمشقي
ع ع ع عبد القدوس بن الريان البهر الي (「)
1 1 - عبيد الله بن عبد اللكريم بن يزيد ، أبو زرعة الرازي (٪)
17 - 17 عتبة بن سالمة بن ربيح ، أبو همام الأزدي (®)
 و تار يـت دمشق




التهذيب $10 / 7$.
 دمشیق ד

 . $11 /$ rin


IV
-الأنطاكي

-19 - مُمحل بن إدر يس (r)
(؛) - Y.

- ${ }^{(0)}$ (0) بحمد بن الميثم ، أبو الأحوص
r - r r
 تاريخ دمشق
( ' علي بن يعقوب القرشي ، لم أعثر له على تر جمة ، انظر تاريخ دمشق
 .rra/r.


$$
\text { . } 1 \cdot \mathrm{i} / 0 \varepsilon
$$



 دمشق 1V9/07 ؛ وانظر كَذيب الكمال
 . ${ }^{\text {(r) }}$ (Yミ
 7 Y الهيثم بن مروان بن الميثم بن عمر ان ، أبو الحكم العنسي (\&)
 مو لاهـم (0)




 ( .

 .raq،ral/or
 هذيب التهذيب (

يتر كه إلا نادراً ، كما في هذه الصيغة المبهـمة : " سمعـــت المــشايخ
.يقولون" (1)
وأقول إن حرص ابن عائذ رحمه الله تعالى على عزو معلو ماته !إلى مصادرها بواسطة الأسانيل ، ونقله عن شهود العيـــان لـــبعض الألحداث الي دونها ، أو روايته عمن عاصر أولئك الشهود أو روى عنهـم 6 مع سكناه لبادد الشام المتاخمة حدو دها لبلاد الـــرو م الـــيت كانت موضع احتكاك هستمر بين المسلمين والـــروم في غـــزوات الصو ائف و الشو اتي ، ومعرفته بشيو خها ، إلى جانب عدالته ، وبل ورفوق ذللك تلو ينه لأحدات عاصر ها بنفسه ، كل ذلاك مـا يز يد مـ
 وْلانيما في ميداذي المغازي ، و الصو ائف .

والملحو ظة النلوتة لنظرِ من يتمعن في الروايات والنـــصوص المنتقولة عن ابن عائذ أن لديه تفصيالً في بعض الروايات ، أو عرضاً لا تكاد بَد ما يناظره في المصادر الأخرى ، مما يعطي تصوراً عـــن
 هذا الفقدان من خسارة على المشتغلين هذا الفن .


بعل استقر اء للمؤلفات الحلديثية زالتار غخية التي بــــين يــــني
لا حظت أن أكثر النصوص ووالمرو يات التاريخية المتتبسة عن محمل بن
عائن تو جل في تاريخ خحليفة بن خياط ، ولدى كل من ابن عساكر 6 وابن سيل الناس 6 وابن كثير 6 وابن حجر 6 بينما تو جلد روايــــات
 والأو سط و مسند الشاميين 6 و كأبي نعيم في الحلية ، و كــــالمزي في

قـذيب الکمال
فأما تاريخ خحليفة ففيه اقتباسات عن محملد بن عائذ ليــسـت من قبل ابن خحياط نفسهه 6 وإنما من قبل تلميذه الذي روى كتابـــهـ



 بغية الملتمس ص. \AY/ . . . . .

عحمد بن عائذ ، وأغلبها عن أحداث الصوائف والقائمين عليهـــا في
العصر الأموي .
وأما ابن عساكر فهو أكثر المؤلفين استيعاباً لمروياته التاريخية وتدو يناً ها في مصنفه الموسوعي الضختم (تاريخ دمشق ) ، وسوْقًا لها في مواطن متفرقة بأسانيده ،بعضها روايات طوال ، أو متداخلة ، تمملت جوانب من السيرة النبوية ، و فتوح بالاد الـــشام وفـــارس ، و شملت من جانب آخر معظم ما جرى في المنــــاطق الثغريــــة بـــــن المسلمين وجيراهم البيزنطيين من تماسّ حربي عرف بنظام الصو ائف

و الشولي (1)
ومن الأمثلة على أسانيد ابن عساكر المشهورة إلى ابن عائذ :
 ابن عائذ على ظهر الو جود ، إذ لو لا ندو ينه لما في كتابه لاندر ست وضاعت كما ضاع غيرها ، زهو ثختلف عن غيره مُن استفاد من مرويات ابن عائذ في أنه يسوقها نصاً بإسنادها ، أما غــــيره -فأكثر هم يأخذ بالمُعى
= " أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني ، نا عبد العزيز الكتالي ، أنا أبـــو محمد بن أبي النصر ، أنا أبو القاسم بن أبي العقب ، أنا أبو عبد الملك

أحمد بن إبر اهيم ، نا عحمد بن عائذ . . " (1) = أنا أبو عحمد بن أبي نصر ، أنا أبو القاسم بن أبي العقب ؛ أنا أحمـــــ ابن إبر اهيم 6 نا ابن عائذ . . " (「)
 المصادر الرئيسة اليت بنى عليها كتابه عيون الأثر - كما مر - فنقل عنه أحداثاً تتعلق بالسيرة و الغزوات والسر ايا . وساق في آخر كتابه إسناده إلى كتاب المفازي فقال : " وما كـــــان
 الكاتب ) فقد قرأت على أبي القاسم الخضر بن أبي الحـــسين بـــن الخضر بن عبد الله الأزدي الدمشقي هـا بعــض هـــــنا الكتــــاب ، و أجازي سائره و ناولي جميعه ، قال : أنا أبو محمل الحسن بـــن
(' (' تاريخ دمشق ry

$$
\begin{aligned}
& \text { (') }
\end{aligned}
$$

علي بن الحسين بن الحسن بن محمد بن البن الأسدي قر اءة عليه وأنا أسمع بجامع دمشق ، قال : أنا جدي ، قال : أنا أبو القانسم بن أبي العالء ، قال: أنا أبو عحمد بن أبي نصر ، قال : أنا أبو القاسم بـــن علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقب ، قال : أنا أبو عبد الملك
(1) 11

أحمد بن إبر اهيم القر شي
وأما ابن كثير فقد نقل عنه في كتابه البداية والنهاية في مواضع متعددة تتعلق بسيرة الرنول صلى الله تعالى وسلم ، وعن الفتو حات في بالاد الشام ، وعن أحداث الفتنة في زمن عثمان رضي الله تعــــالى عنه ، وعن بناء جامع دمشق. ويظهر من نقوله أنه كان بين يديـــهـ

 الأمثلة الآتية :


= " قال محمد بن عـائذ عـــن عبـــد الأعلــــى عـــن ســعيد بـــن
(1) " عبد العز يز
=
(r) ".. الأنطاكي عن البطال

وأما ابن حجر فكان من المكثرين من الاقتباس عن ابن عائن
خاصة من كتاب المغازي ، ومعظم اقتباساته عنه كانت في موضوع السيرة النبوية ومشار كات الصححابة رضـــي الله تعـــالى عنـــهـمـ
أحداثهـا.

و سبقت الإشارة إلى أنه كان بين يدي ابن حجر نسخة مــــ
كتاب المغازي من خلال عزوه إليها ، لكن لم يذكر سنـه إليها ،
 إجازة برو ايتها ، على نحو ما رأينا عند ابن سيد الناس .
. O/V (


و جاءت اقتباسات ابن حجر عن ابــن عائـــنـ في كتــب :
فتح الباري (1)، الإصابة () ، تعجيل المنفعة ().







 . VT/V ، T•V(E) , YAV, KrY

(لنتربن، بالكتامج

رولة

بعد جولة طو يلة في المصنفات التاريخية انخصر ما تح جهعه مـن نصوص تتعلق بالصو ائف من مصنَّفيَن فحسب 6 هما : تاريخِ خليفة ابن خياط (ت • ع Y)



اللمشثقي عن محمد بن عائن .
إن جميع المرو يات اليت أضافها بقي بن مخلل إلى تاريخ شيخه
خليفة بن خحياط عن محما بن عـائذ جاءت .مثل هذا الطر يق تقر يبا :
" كتب إلي بكار بن عبد اللّه عن محمل بن عائذ .. " (1)


التححمل اليت يثبتها هنا تال على أن ما رو اه في هنا الصلدد لم يكــــ محا سمعة منه في دمشت .



أما باقي مرويات كتاب الصو ائف فهي من تاريخ ملينـــة
دمشق لابن عساكر، وهي في حدود اثنتين وستين ومائة روايـــة ، كلها وردت عن طريق أحمد بن إبراهيم البسري عن عمدل بن عائذ ، مانحالا رو اية واحدة كانت عن يزيد بن عحمد بن عبــــد الــــصمد ،

وإسنادها كالتالي :
" أنبأنا أبو طالب الحسين بن عحمد ، أنبأنا أبو القاسم علـــي بـــن

 محمد بن عائذ. ." (1) ويالحظ على هذا الإسناد الترول ، بينما الإسناد إلى أمح بن

إبراهيم البسري كان أعلى ، وهو على المثال التالي :
" أنبأنا أبو محمد بن الأكفاني ، نا أبو محمد الكتالي ، أنا أبو محمد بن
 محمد بن عائذ " 「 . و لم يتغير رجال هذا الإســـناد إلا في حـــالات نادرة جداً ، كتغير شيخ ابن عساكر المباشر ، فهـــو في الغالـــبـ :
. IV\&-|Vr/0. (')


يكون غيرهما (Y)


مباشرة بدون إسناد ، كأن يقول: " قال محمد بــن عائـــنـ .." (؟)"
ثم يذكر الحادثة .
$\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times$




تزبٌ: لارووة :

أولاً : في تاريخ خليفة :


 الدمشقي ، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ، وبقي بن خغلد التقى به


صدوق (1)
 الأندلس الكبار الزهاد البتهدين غير المقلدين ، ذو رحلة واســعة ،



خلق كثير 6 له مصنفات نفيسة في التنفسير و الحلديـث و الفعهه و غيرها 6

- ' (') YV

ثانياً : في تاريخ مدينة دمشق :
( و سأتر جم لر جال الإسناد المشهور فحسب ، بعداً عن الإطالة )
= أحمل بن إبر/هيم بن محمد بن عبد اللهّ بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أبي أرطأة القرشي ، أبو عبد الملك اللـمـــشنقي رْى عن جمع من أهل العلم ، منهم: عُمد بن عائذ اللدمـــشقي ، وأبوه إبر اهيم ، و جده محمد ، وغيرهم ، ورووى عنه همع أيـــــا ، ، منهـم : النسائي 6 و أبو القاسم علي بن يعقوب بـــن أبي العقـــب الممداني وغيرهما ، قال عنه النسائي: لابأس به ،وقال الحافظ أبـــو (r) Y人q القاسم: ثقة . تو في سنة $=$ الممداين ، المعرو ف بابن أبي العقب ، روى عن جماعة مـــن أهـــــل


- \AT/人 • ( )


ابن عساكر و جماعة من شيو خه منهـم أبو محمد بن الأكفاي ، قال ابن عساكر ：سمعت منه كثيراً ، و كان مكثر اً ثقة ، ذ ذر أن مولنده

سنة ミY \＆، أما وفاته ففي سنة 人 • ＝ ابن عساكر الحافظ الكبير المتقن ، إمام أهل الحديث في زمانه ، سمع من أكثر من ألف وثلاثمائة شيخ وثمانين امرأة ، و كان دينـــاً خــــــراً حسن السمت ، بمع بين معرفة المتون والأسانيد ، مثبت معتــــاطـ ، رحل وبالغ في الطلب إلى أن همع مـــا لم يكمعـــه غـــــره ه صـــنف التصانيف المفيدة كتاريخ دمشق وغيره ، فحغظ فيه ثروة من العلم


رمه الله تعالى رمة واسعة

حفاظ ثقاة متقنون ، يشتغلو ن بحديث رسول الله صلى الله تعــــالى

 ．raz／人r

عليه و سلم إلى جانب اشتغالمم بالتاريخ ، نمــــا يبعـــت في الـــنفس الاطمئنان و يز يد الثقة بمرو ياهِم التاريخية .

وولا
يظهر من خالل النصوص التي تنـــدرج تحـــت مـــسمى الصوائف أن جلها مأنخوذ عن شيخه الوليد بن مسلم ، وقد كــــات الوليد شاهد عيان في بعضها (1)"، وفي بعضها يروي عـــن شـــيزخه

 واختاطه، بالشيو خ المشار كين فيها أو المطنعين عن كتـــب علــى

( ) تذ (

أ أحلاثها 6 و سؤ الهم عـما خحفي عليه من شأفـا 6 و تــــسـجيله لتلــــــك
الأ حلهاث أو رو ايتها (1)
و
ابن مسـهر 6 و هو يروي عن شهود عيان مشار كين فيها 6 و هو أيضا
معاصر هلا (T)




.rrv/iA

 وتار يح دمشق ( ) ( النُصور ; حدث بـا حديثاً كثيراً ، وهو صدوق فِ روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم . تاريخ دمشق
( ( ) تاريخ دمشق EVV ، EVT/O الأنبات في الأوزاعي ، ثقة ، مات في حدود سنة . . . . التاريخ الكبير ا


و الو اقدي (غ) و من مز ايا ابن عائذ في هنا الكتاب أنه ســـجل أحــــداثاً
عاصرهما هو بنفسه كحلديثه عن غزو المأمون الــصصائفة في ســـنو ات
(0) YIN 6 YIV 6YIO
(' (' تاريخ خليفة ص • Mr ، مروان بن محمد قال عنه أحمد بن حنبل : كان يذهب مذهب أهل

 (') تاريخ دمشق ז




 , الكاشف
( ) تاريخ خليفة ص • YT ، ،
 دمشق ، لكنه ضعيف كذاب متروك المديث عند المحدثِن . الكامل في ضعفاء الر هال
(لالتبت لاللبب: نلكَاج :
تكمن القيمة العلمية لمذا الـــص المـــستخر ج لكتـــاب (الصوائف ) في أن نص الكتاب الأصــلي لا زال مفقــو اً ، وأن المكتبة التاريخية في أمس الحلاجة لمادة علمية عن مثل هذا النوع مـــن النشاط الحربي المتمثل في الجهاد في سبيل الله تعالى لتلك الأمم القوية البجاورة للمسلمين في بلاد الشام والمز يرة والتي ظلت تتحرش بمم من حين لآخر ، متحينة الفرص لغزوهم في أوقات ضعفهم أو انشغالمم بأزماهـم الداخلية ؛ حيث لا بند في المصادر الأصـــلية الإســــا(مية المو جو دة بين أيدينا مادة تشبه مادة هذا الكتاب في شمولما ولا في دقة تفصيلاهَا في بعض الأحداث، ولا في اعتمادها في النقل عن مصادر

قر يبة من المدث في هنا الميدان من النشاط الحربي. ونصوص الكتاب تكشف عن مدى الوعي الجهادي الذي كانت تعيشه الأمة الإسلامية في جميع مستو ياهَا ؛ علـــى مـــستوى القيادة ، ابتداء من عصر اللراشدين ، ومروراً بالعـــعر الأمـــوي ، و انتهاء بالعصر العباسي الأول ، و على مــستوى الأمـــة جماعــــة وأفر اداً ، كما يظهر ذلك جلياً في ثنايا تلك النصوص .

كما أن قِيام العلامة ابن عساكر بنقل نـــصوص ورووايــــات
كثيرة جلاً من كتاب الصو ائف لابن عائذ في كتابه تاريخ دمــشـق

انطباعاً عن مدى ووتوقه .مكرو ياته

 الليز نطيين 6 فخأنها رصد لتاريخ الشام الحربي مع الرو العصر الأموي 6 من واقص إسهامات الشام الو اضـــححة والحليــــة في
-
و مُما يو ضح القيمة العلمية للكتاب مـ أشرت إليه سابقاً مـــن
و جود أسانيد الرووايات 6 وتوفر العدالة في الشيو خ ، وَقرب العهرــل من الأحلاث 6 والرو اية عن شهود العيان المشار كين فيـها ، و معاصرة ابن عائن نفسه لبعض مادو نه من روايات ؛ و لاشك أن هـنا محـا يرفع من قيمة الكتاب في نظر النختصين.

إن جميع المادة العلمية المضمنة في هذا الكتاب مروية بأسانيد متصلة معروفة (')، مثبتة في تاريخ خليفة بن خيـــاط ، و تـــاريخ دمشق لابن عساكر تنتهي جميعها إلى ابن عائذ ، ولذا فهي صحيحة

النسبة إليه
أما إدخال تلك المرويات في نطاق كتاب (الصوائف) لابن
 موضو عها الذي تبحث فيه ، وهو اجتهاد مي بذلت وسعي في تري الدقة فيه ، و مع هذا ففي تصوري أنه قد لا يضير الكتاب دخـــــول رواية واحدة أو عدد عحدود من الروايات فيه ما دام أها ثابتة النسبة لمؤلفة ، وي نطاق موضوعه .
.
(اكنج ولنتبح (لانتراج ولنكالج :
لقد قمت باستقر اء لمعظم كتب الحديث و الطبقات والـــسير


الكتاب ، لككن لم أظفر بشيء مـن ذلك إلا في الكتابين اللذين سبقت الإشارة إليهما ؛ وهما : تاريخ خليفة بن خياط ، وتاريخ دمـــشق ،

وتتمثل أبرز معالم المنهج الذي اتبعته فيما يأتي :

- لم أستخر ج من النصوص والروايات إلا ما ثبت للي نسبته لابن عائذ مصر حاً باسمه فيه. - لم أدرج من الروايات إلا ماصرِّح فيه باسم صائفة أو شاتية ، أو غزو للمسلمين إلى بالد الروم ، أو حــرب معهــم ، أو بـــاد اللز ر ، حيث كانت كلها تدخل في هذا النطاق ، أو ماله عالقة

بذلك.

- حذفت الأسانيد من زوايات ابن عساكر خاصــــة ؛ لطور فـــــا ،

 تسهل مر 'جعتها واستعر اض ما بدانخلها بو اسططة جهاز الخاسـ.

متيسر لمن أرادها ، وفائدهًا محدودة في مثل هذا البحث . وقـــد سبقت التر جمة لر جال الإسناد المشهور المتكرر من ابن ععــساكر إل ابن عائذ ، وزأينا أهم كلهم ثقات . -

تكر رت في أكثر من موضع - نسقت الرو ايات تاريخياً ما أهكنني ذلك ، و وواءمت بينها ، على

اللرغم من التدانحل الواضح في بعضها ، والتكرار . - أحلت إلى بعض الروايات الموجودة في المــصادر الأخــــــــ في مظافنا المماثلة لما عند ابن عائذ ، خاصة من تاريخ خليفـــة بــن خياط ، وتاريخ الطبري. - تر جمت لأكثر أعـــالام الأشـــخاص الـــواردة في النــصوص ، و حرصت على الترجمة لرجال إسناد ابن عائذ إلى راوي النص أُ شاهد الحدث ، وبيان حافمم ، وذلك من أجل بتحيتهم للقارئ ، مأنسعفتي المصادر بذلاك ، وما تر كته من رجال الإســـناد دو ن

ترجمة فإين مُ أجـا له في المصادر التي بين يدي ذكراً . - عرَّفت .ما تيسرت معر فته من أسماء الأمـــاكن ، وبعــــهـا وردَ
 تر كته منها دون تعر يف هو مالم أجحد له ذكراً في المعاجم .

- وضعت عناوين من عندي بين حاصرتين هكـــذا [ ] لـــبـغ المرويات المتماثلة ذات الموضوع الواحد ، ومثلهما بشكل أصغر
 بين تينك الحاصرتين بعدما أشكل فهمه من النص (1) -
 الألفاظُ أْ الكلمات الواردة في النصوص ، و مَ تَرر .
[ عصر الراشدين ]
[1] [ عممد بن عائذ ، نا الوليد ، قال : وذكر عممد بن عمر



مَسرو قو (r)
[ [ [ $]$






رو ميس,

 $7 \cdot$ •ص

الروم ، فلقيهم بِمَرْج القبائل (1)، وهو في مسيرة فحلف على السبقة وهي جهعهم بنفسه ومن معه [كذا] ، فاقتلنوا قتالاً شديداً ، فهزمهم الله ، و كانت فيهم مقتلة عظيمة .

إحدى مالحم الروم اليت أُبيروا فيها.

قال ابن جابر : فكان ميسرة بن مسرو ق وأصـــحابُه أولَ جـــيش
للمسلمين دخل الروم (r)
[ $\quad$ [ $]$ واحا مُن سمع هشام بن حسان (r) أن محمد بن سيرين (\&) حدثه ، أن عمير بن سعد كان يُعجب عمر بن الخطاب ، فكان من عجبه به يسميه ( نسيِجْ وَحْده ) ، وبَعَثه مرة على جيشٍ من قَبَـــل الـــشـام ،




تالتونيب ص .r.1. .


 يقال هنا : ( غر بٌ السُّوس ) يُطلعو ن عـوَوَّا على عور راتنا و يغعانــو ن و يفعلون ، فقال عمر : إذا أتيتهم فخحرهم بين أنْ يُنقلو ا مـن مدينتهم إلى كنا و كذا ، و تعطيهم مكانْ كل شاة شاتين ، ومكان كلى بقرة بقر تين ، ومكان كل شيء شيئين ، فإن فعلو ا فأعطهم ذلــــــ ، و إن أبوا فانبذ إليهم ، ثم أجِّلهم سنة ، فقال : يا أمير المؤمنيز ، اككتب لي عهـَدَك بذللك ، فكتب له ععهده ، فأرسل إليهـم فعرض عليهـم ما أدر د به أمير المؤمنين ، فأبو ا فأجلهم سنة ، ثم نابذهم ، فقيل لعمــر : إن
 إنه قام بعد ذلك و افذاً و معه رهط" من أصحابه ، فلما قدم عليه عناه بالدُّرة ؛ خرَّبت غربَ السوس ، وهو ساكت لا يقول له شيئاً ، ثم قال لأصحابه : مُبر نسين ؛ مبرنسين ! ضعوا بر انـــسكم (')، فتــــــلـ عمير : ضعو 1 بر انسكم ثڭكتكم أمهاتكم ، إنكم و الله ما أُنتم هـــــ ؛


 ("' "

فقال : مكممين ؛ مكممين! ضعوا أكمامكمـ ("، فقـــال عمــــر :


 إن عمر دخل على أهله ، فاستأذن عليه عمير فدخل ، فقال فال يا أمير
 فهال قلت لي وأنا أضر بك ، فقال : كرهت أن أوَبِّخك يــا أمـــــر المؤمنين ، فقال عمر : غفر الله لك ، ولكن غيرك ك لو كان .
 على قُبَافب (i) ناحيةً ، فسألت عنها مشيخة من أهـــل قنــسر ين ،
 ربس-ر أنا تكورن تحت العمامة .






فقالوا : هذا غر ب السوس ؛ مدينة أنسطاس التي غَدرت ، فأتــــاهم
عمير بن سعد فقاتلهم ففتحها و خر هـا ، فهي خراب إلى اليوم ('). [٪] ابن عائذ ، قال : قال الوليد : حدثنا سعيد بـ عبـــــ
 الصو ائف في خالوفة عمر بن الخطاب رضي اللهُ تعالى عنه ، و يبلـــغ عمر عنه ما يحب ، و لمُ يُثْبْه معرفةٍ حتى قـدم عليه حبيب فو حجة ، فسلم عليه فقال له عمر : إنك لفي قناة رجل ، قَــال : إي والله ، و وي سنانه ، قال عمر : افتحو اله الخز ائز فليأخلذ ما شاء ، قـــال :
( $\varepsilon$ ) ففتحو ها له فعدل عن الأمو ال و أخذ السالا ح انتهى
E
 أمر و . سات سنة

 ;الإصابة ro/r ror

[0] ابن عائذ ، قال : قال الوليد : فحـــنـثنا ســعيد بـــن
 الرْز: : وعلى الناسى حبيب بــن مـــسلمة ، حــــى بلغنــــا مدينـــة
 [7] ابن عائذ ، قال : وأنبأنا الوليد بن مـــسلم ، قـــان : فحاـثنا إسماعيل بن عياش ، عن ابن زغبان (')، أنه حدثه أن حبيب
 الخُطاب، فاهتم عمر بأمرهمّ ، فلما بلغه خرووج حبيب وممن معه خر
( ${ }^{\prime}$ )守 6 In
( )


ا - 1 شی ( )
 ( )


.

(ابن عائذ ، نبأنا عبد الأعلى بن مسهر ، عن سعيل بـ~ [V]
عبد العزيز ، أنه حادثه أن حبيب بن مسلمة لقي مرّريان ، و حبيب في ستة آلاف ، وموريان في سبعين ألفًاً ، فقال حبيب : إن يحبرو!
 الصابر ين ، ولقيهم ليالً ، فقال : اللهم أبلد لنا قِمر ها ، واحبس عنا


(1) قتيلين على باجا ، انتهى


 موريان الروزمي ، في ثمانين ألفاً ، فبلغ ذلك حبيبـــ ، فكتـــبـ إلى معاو ية، فكتب معاو ية إلى عثمان ، فكتب عثمــــان إلى صـــاحب






الكوفة يمده ، فأمده بسلمان الباهلي في ستة آلف ، وأبطأ علـــى حبيب المدد ، ودنا منه موريان الرو مي ، فخرج مغتمــــا بلقائــــه ، 6 فغشي عسكره وهم يتحدثون على نيراهفم وسمـــع قَـــائلاً يقــــول لأصحابه : لو كنتُ مُن يسمعُ حبيبُ مشور تَه لأشر ت عليه بـــــأمر بجّعل اللهّ لنا وله نصر اً وفر جاً إن شاء اللّه ، فاستمع حبيب لقولـــــه ، نقال أصحابه : وما مشورتك ؟ قال : كنـت مشيراً عليه ؛ ينادي في الخيول ، فيقدمها ، ثم يرتحل بعسكره يتبع خيله ، فتو افيهـم الخيل في جو ف الليل 6 و ينشب القتال ، و يأتيهـم حبيب بسو اد عسكره مـــع الفحجر ، فيظنون أن المدد قد جــــاءهم ؛ فيرعبــهـم اللهّ 6 فيهــز مهـم بالرعب ، فانصر ف ، ونادى في الخيول فو جهها في ليلـــة مقمــــرة مطيرة ، فقال : اللهم خحل لنا قمر ها ، واحبس عنا مطرها ، واحقت لي دماء أصحالي ، واكتبهم عندك شهداء ، قال سعيد : فحبس الله تعالى عنهم مطر ها ، و جال لهم قمر ها ، وأوقفهم من السحر ، قال
 (') مو ('ن
[9] عحمد بن عائذ ، أخبري الوليد بن مسلم ، عن ابـــن
علاق ؛ يعي عثمان بن حصن (')، عن يزيد بن عبيدة (')، قـــال : وغز يت قبرس الثانية ، سنة سبع وعشر ين ، عليهم أبـــو الأعـــور
-(r) !

جندلة (\&)، أنه حدثه عن يونس بن ميسرة بن حلبس (")، عــــن أبي


وتقر يـب التهزيب ص 771 .


( )



تاريت دمشَق





، فلما انفر البعث ، أُخر عِب ، وهو مريض ، وقال :


سبيل الله عز وجل ، قال : فمضى ، فلما كان بفجّ مُعلــــو لا (")، قلت : أخبر ين ، قال : شغلتي نفسي ، قلت : أخبرين ، قال : إنــــهـ



رٌ مضى البعت فلم يقفل حت قتل عثمان 6 انتهى (٪)




( )

 .

 $r . r / r$ (V!

## [ العصر الأموي ]

[ [11 [1 محمد بن عائذ ، أنا الوليد بن مسلم ، حدثتي مبــشِّ ابن إسماعيل (')، عن جعغر بن برقان (')، عن أبي عبد اللهّ ؛ خرّسِيِّ
 حدثين خَر سيُّ معاو ية أنه قدم على معاو ية بطر يق من الرو جـ يعـــر ض عليه جز ية الروم ، عن كل من بأزض الروم مـن كـــبير أو صـــغير جز ية ؛ دينارين دينارين ، إلا عن رجلين ؛ الملك وابنـــه ، فإنـــهـ لا لا ينبغي للملك وابنه أن يبز يا ، فقال معاردية - وهو في كنيسة هــــ كنائس دمشق - : لو صببتم لي دنانير جز ية حـــت تملــؤوا هـــــه



 ( )

 يذكر شيئًا عن تر تيثّه .

أراذ تمازحنى ، قال الرومي : إنك اضطررتي إلى ذلك ، زغــــزوتي
في البر والبحر و الصيف و الشتاء ، أما واللهّ يا معاو ية ما تغلبو ننا بعدد
; لV عدة ، ولوددت أن الله جمع بيننا و بينكم في مر ج ثم خحلى بينــــا
و بينكم ، ورفع عنا وعنكم النصر ، حتى ترى ، قال معاوية : ما له
قاتله الله ! إنه ليعر ف أن النصر من عند الله (1)
[ TY]
معاو ية بن بيیى (r) ، و غيره أن قيسارية فلسطين كانت آخر الشام وومدائنها و حصون سو احلها فتحاً ، وأن طر ابلس (r) دمشق كانت قبلها فتحا" بسنة ، أو نو ذلك ، وأن أهلها من الروم كانوا في منعة مـن حصنها ، فنذكر تٌ ذلك لشيخ مـن أهل طر ابلس ، فخحــــتين أن معار ية بن أبي سفيان وجّه إليه سفيان بن بميب الثمالي (٪) في جهاعة



 YO_ $\quad$.
( ) ( Hor/rl تُش

وعسـكر عظيم 6 قال أبو مطيع : فعسـكر في مَر ج السلسلة - بينــــهـ و بين ملينة أطْرَابُلسُ خمسة أميال -
 ومن دعه أشهر اً حت انحاز أهلها إلى حصنها الخر ب اليوم - الني عند كنيستها الخار جة منها قبل ملينة أطر ابلس اليوم - فنكتب إليـــــ معاو ية ؛ يأمر ه أن يبين له وولأصححابه حصنا يــــوأو ي إليـــه لـــــا " ويغازيهم فـاراً 6 فبنن سفيان حصناً يقال له حصن سفيان ، و هـــو اليوم يسمى كفر قدح 6 من ملدينة أطر ابلس 6 على مـــلـين و نـــــو
 طاغية الرو م 6 فو جهه إليهم مر اكب كثيرة ، فأتو هـم ليلاٍ فاحتملو هم
 وأصححابه المصن فلم مبكـو| فيه أحلاً إلا يهو دياً تحصن من النــــار سر ب فيها 6 فخرج من السر ب فأخبرهم نحبر الرو م وهــسـيرها يُ السغن ، قال الشيتخ : فو جهه إليها معاوية بن أبي سفيـان ناســــا مـــ يهود الأردن ، فأسكنهم إياهـا ، فلم يزل عللى ذلـــــك لا يـــسـكنها
 (بقناطر) لحلث كان منه بالرو 6 فأقبل بأهله و ماله حى استأمن ،


ابن مر وان ، فكان يقطع إليها بعثاً من أهل دمشق صيفاً فإذا شــتوا

 ور جالن هعه ، فبينا هو كذلك إذ أتاه بقناطر في جماعة من أهل بيته فتتنله ، و قتل صاحبيه ، و غلق باب المدينة ، وأخر ج من في الحبسى ،
 و انطلق هـم حتى أتى هـم صاحب الروم ، فبينا هو يسير في مر كبه إذ
 !! المر كبين من المُسلمين ، و هما من بعلبك ، يقال لألحدهما : قابوس ، رْالآخر سابور ، فقالا: أين بقناطر ؟ فقال : أرسلي أمير المـــؤمنين !إلى الطاغية ، أعليكما له طاعة ؟ قالا له : نعم ، قال : فإنه قد أمر غي أن أتو جه بكمم معي في أمره ، وأراهما كتاباً كتبــه عليـــه طــــائع ،
( )

 معجم البلدان \&/0 .

ففخر جا من مر كبيهما حت قعدا هعه في مر كبه ، وأمر أهل مر كبهما بالمضي ، فمضو ، فأر ثقهمها ، حتى أتى كمـا ملك الروم ، فقبلـ منه ملاك الرو م وعفا عنه ، وصيَّر الر جلين عند بطر يق مـن بططارقة الرُرْ ؛ ،
 إليهم ، يقلب بسيفن يعجبه ، وقد كان قابوس سايفه ببعلبك ، نقال قابوس : إن رأى الملك أن يأذن لي في مسايفته فعل ، فأذن له ، فلما تقام إليه قال له قابوس : ازبط في رأساك يا شثاس صوفا مـن ألو الن ؛ ففعل ، فجعل قابوس يسايفه ، يتطاير ألوان الصو ف مـن رأســـ، ؛ والشماس لا يبصر ، حتى قال : خلذها مي وأنــــا قـــابوس ، قـــال الشماس : البعلبكي ؟! قال : نعم ، قال : إنما فر رت مناك بالــــشام ثخ لـقتني ها هنا ، ثم سأفمها الملك أن يتنصر ا ، ويدخالا في دينـــه ،
 خرو ج سفن العرب إلى جماعة الروم ، فوجه إليهما بعثا ، وأمر ملك الروم قابوس و سابور بالمسير مع من و جهه ، وقال همها : ما رأيكما ؛ قالا : غن أعلم الناس بقتال العر ب ، فليو جه الملك معنا أهل الشر ف والجللد منهم ، فإن السفلة لا تقاتل حمية ولا عن حسب ، فو جه من بطار قته جماعة منهم ؛ فيهم بقناطر الرومي المارب كان منـــهم ، ثم


أمكنتنا ، وصارا هما وأشر اف من الروم وبقناطر في مركب واحد ،
فلما لقوا المسلمين في البحر وتو سطا سغنهما كبّر ا ، و شدا على مـ معهما منهم ، واجتمع إليهم المسلمون ، فأسروهـم أسر اً - وفـــــــهـم بقناطر - فأتي به عبد الملك ، فأمر بقتله ، وقطع على فُرس بعلبـــك الخمس سكاناً لمدينة أطر ابلس ، ففعلوا وسكنوها وإلى غيرها مـــن مدائن الساحل ، قال : ففتحت أطرابلس يومئذ عنوة ، فليس لأحد
(1) (1)
 البهر اني (「) أن معاو ية شى بسر بن أبي أرطأة (؟) بأرض الـــروم ؛

بالَحَّة ، سنة أربع وأربعين (؛)
rov-ron/Yl (')
 'نَصو ز ذ ذعلبة ، ذعلية ، ذحبلة ، دعلبة ، أكذر ها بلi
 الفـاتكين
 ( )


خالد بن الوليد (٪)
[قال ll 0 [ قال : وقال الوليد بن مسلم : سمعت سعيل بن عبـــــ
العزيز 6 أو غيره 6 يخبر أن معاو ية شى عبد الر من بن خاللـ ســـنتين
جي جيش مقيم بأرض الرو م 6 يلخل عليه القو اد سنة سنة يـــصيف
و يشتو عنده لم يغفل عنه حتي مات عبد الرمهن بأرض الرو م ()

البهر الي ، أن معاو ية شت في سنة ست وأربعين أبا كلثم الأزدي (غ)،
(') نْ سائر الروايات زيد .


 أَحبار
 دمشق ، ثم ساق أخباره .

و ون سنة سبع ونمان أبا عبد الر ممن القيتي (')
[1V]
اللـهُر اذ 6 أن معاو ية بن أبي سفيان شتّا
0
معاو ية (r)


 ( ) الإصابة 010/0- (
［ غزو القسطنطينية في عهر معاوية


 عمرو ：أن عبل اللّه بن قيس لقي في مسبره إلى القسطنطينية مكحر قاته مُرقات الروّ على الخليحج ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فهزمهت محر قات المسلمين محرقات الرٌْ

أعناقهم يز يا بن معاوية 6 و الرو م تنظر إليهم 6 قال صفو ان ：فلنللك
يقول زياد بن قطر ان الموزني ：




 ．〔ロミص

（حر قة）．
[ [ ابن عائن ، قال الوليد بن مسلم : ثنا أبــو داود (1)،

عن أبيه ، قال : بينا نحن وقـــوف علـــى القـــسطنطينية إذ هتـــف
أبو شيبة ؛ فقال: يا أيها الناس ، فأقبلت إليه ومعي ناس كثير ، فإذا
خَن بر جل متقنع على دابته ، وهو يقول : يا أيها الناس ، من كان كان يعرفي فقد عرفين ، ومن مُ يعرفي ، فأنا أبو شيبة اللندري صاحب


[TY] ابن أبي حبيب 6 عن أبي عمر ان التجيي ، قال : فلم يزل أبو أيو ب

Y.r Y (i (i) . كانيب التهنهب
 ? تِ
 r9r/イT (') . 7 T/イT 7 (
［ ابن عائل ، نا الوليد ، نا إبر اهيم بن عحما ، عــ

جانب القسطنطينية ، فناهضنا المدينة حتى دنو نا منها ، ثم دفناه حتى
．أقدامنا
قال ونا الوليد ، نا غير واحل ، منهـم أبو سعيد المعيطي
أن أهل القسطنطينية قالوا ليزيا ومن معه ：ما هذا ؟！ننبشه غدا ،
 البحاهدين ومنـ مات في سبيل الله أقر ب إليكم منه ، لئن فعلتم لأنز لـ كل جيش بأرض العرب ، وولأهدمن كلى كنيسة ، قالوا ：إنا أردنا أن نعر ف مكانه منكم ، لنكر منه لصحبته و مكانه ، قال ：فبنوا عليه قبة بيضاء ، روأسر جو｜عليه قندياًا ، قال أبو سعيد ：وأنا دخلت عليه




「フイーケテソ／イT

القبة في سنة مائة ، ورأيت قنديلها ، فعرفنا أنه لم يزل يسرج حــى
(1) نزلنا هـم
[ Y \& [
ابن عبد العزيز : أغز| معاوية الناس الصوائف و شتاهم بأرض الروم ست عشر ة صائفة هما ، و شتو| ، ثم يقفل ، ويدخل معقبتــهـا ، ثم اغتر هم ، فأغز اهم يز يد ابنه في جماعة من أصحاب رســـو ل الله البر والبحر ، حتى أجاز هـم الخليتج ، وقاتلوا أهلها علـــى باهـــــا ،

وقفل. قالو ا فلم يزل معاوية على ذلك حت مضى لسبيله (؟ ' [ Y0] ذعلبة البهر اني ، أن يز يد بن معاوية استخلف ابن مكرز على شاتيته سنة خمسين ؛ يعين حين انصرف من غزو القسطنطينية في عهلد أبيه

معاو ية (r)
. انصـدر السابق 7 (')
. 109-10N/09 (i)


 ملو كــم فسميت به ، فصـل عنها ياقوت فِ معجم البلندان \&
[ متابعة الحديث عن الصوائف والثواتي ]
[ Y 7] [أبو عبد الله محمد بن عائذ ، أنا الوليد ، نا سعيد بن عبد العزيز ، أن أبا مسلم الـو لاني (') كان ممن شت مع بسر بن أبي أرطأة ، فأدر كه أجله بها ، فأتام بسر في مرضه ، فقال له أبو مسلم : اعقد لي على من مات معك من المسلمين في هذه الغز اة ؛ فإي أر جو

أن آتي هـم يوم القيامة على لوائهم (؟)
( ونا ابن عائذ ، حدثين عبد الأعلى بن مسهر ، عـــن
سعيد بن عبد العزيز ، أن أبا مسلم الخولاي قال لبسر بن أبي أرطأت


ها هنا ، قال : ر جاء أن يبعث عليهم ()





صاحب لنا يقال له أحمد بن الحسن ، أنه بلغه أن معاو يـــة بـــن أبي
سغيان شت بسر بن أبي أرطأة سنة إحدى وخمسين (')
[Yq] [
وفي سنة إحلىى ومهسين غزا فضالة بن عبيد الأنصاري الشاتية (")

لنا يقال له : أَمدل بن الحسن ، أنه بلغه أن معاو ية بن ألي سفيان شتي
عبد الرهمن بن أم الحكم سنة اثنتين و خمسين بأرض الروم (؛ ؛
( )

$$
r=r_{i}^{\prime}=
$$

- ( )
(

 (")


 19r/A

إسماعيل بن عبيد بن نفيع أن معاوية أغزى عبل الرحمن ابن أم اخڭكم
 على الصلح ، على أن بتعل له ضواحي أرض الروم ، على أن يكف الجنود رو لا يغز يهم ، فأحابد معاو ية إلى ذلك ، فأر سل معه اثتي عشر
 حت أتو :عبد الر حمن بكتاب معاوية برأيه ، فخحلى سبيل مـن كــــن معه من السبي ، ونفذ رسل معاوية إلى ابن هرقل ، فلما دخلـــو ا عليه ، وقرأ كتابه ، جعلى ينفخ ، ويقول : اضطر معاوية ، أرسنت إليه لا رجل وولا امرأة ! أنا أعطيه ضواحي الروم بخدعة ! أنا أعطيه
 فحبسهـم في سجنه ، وبلغ معاوية الخنبر ، فأمر عبل الر حمن بانُقــــام
-بأرض الرْ م

قال : و ونا ابن عائذ ، قال : فـــأنحبر ني الوليـــــ بـــن
مسلم ، عن زيا بن ذعلبة ، قال : ثم شتا عحمد بن عبــــد الله ســــة
ثالاث و خمسين (1)
[ ابن عائذ ، أخبر


 فقام في النّاس ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، فقال : يا أيها الناس إنا لا نر يد أن نقسم الغُنْم و العلف وأشباه ذلك ، فخخذو1 منه ما أحببتم فقد
(") (")



 :

 (") " تار"
[^؟ [ قال : و نا ابن عائذ ، نا الوليد ، قال : قال زيد بن
دعكنة : ثم شتا سفيان بن عوف سنة أربع و ثمسين ، قال : ونا
ابن عائذ ، قال: و حدثين عبد الأعلى ، عن سعيد بن عبد العزيز :
أن سغيان بن عو ف ، أو مالك بن عبد الله ، شك سعيد ، كان
ير كب الثقل وهو أمير الصائفة (1) [ محمد بن عائذ ، نا الوليد ، قال : وقــــد بلغنــــــا أن

سفيان ؛ يعني ابن عو ف ، هلك ، واستخلف عبل الـــر حمن بـــن مسعود (Y) ، يعين على الصائفة ، قال أبو عبـــد الله ابــن عائــــن :
(r) : فسمعت غير الوليد ينشد هذه الأبيات أقمْ يا ابنَ مسعود قناةً صَليبة كما كان سفيان بن عوف يقيمها وسُمْ يا ابنَ مسعود مدائنَ قيصر كما كان سفيان بن عو فن يسومها وسفيان قَرْمٌ من قروم قبيلة تُضيمُ وما في الناس حيّ يُضيمهـا


 . تار يـت دمشق (
[ [ أنا ابن عائذ ، قال : فحدثي الوليد بن مسلم ، عن
زيد بن ذعبلة البهراين ، أن ابن مسعود شتا سنة خهس و خمسيز (1)
[rV]
غضب معاوية على ابن مسعود في شيء ، فقال له : هال فعلت كما فعل سفيان بن عوف ، فقال : يا أمير المؤهنين ، وأين أنا من سغيان ابن عو فو ، قال : عفو نا عنك ؛ بمعر فتاك فضل سفيان ، رْقد قيل :

(r) عبل الر
[ H [ ${ }^{\text {[ }}$ ]
 كتاباك جي مواضع رايات الأجناد المعلومة ، فهي علـــى مواضــعهـا
 . E.

وقتل بأرض الروم سشنة T .

الأولى ، فإذا حضر أهل الشام جميعاً ، فأمل دمشق و مـص ميمنــــة
(الإمام
[ [
ابن قر ط] همص ، فحدثي سليمان بن عبد الخميـ البهر اين ، قال :
سمعت يو سف بن الحـجاج
يقول : عن أشياخهه ، أن عبد اللّ بن قرط - وهو وال على همصـ خر ج يكر ن ليلة على شاطئ البحر ، فلقيه ماثور الروم فتتله عند


وْ وَرَّيّة -
قال : وسمعت سليمان البهراي يقول : سمعت العالء بن يز يا
الثمالي يقول : سمعت أشياخنا من وأهل بيت [كذا] يـــــثـون: أن عبد الله بن قر ط خحرج يعسُّ - وهو زال على مص - على


. $7 r v / \mathrm{V}$



الساحل ، فنام على فر سه لم يشعر حتى أخذذته الروم فقتلنته في هـــــا
المو ضع ، يعي عند برج ابن قرط (1)

عن يز يد بن عبيدة ، قال : و في سنة سبع وخمسين شتَّى يزيد بـــنـ
شجرة أرض الروم (r)
[ ( )] [
البهر اني ، قال : ولي ماللك بن عبد الله سنة سبع و همسين . و حدثي
غير زيد أن ماللك بن عبد الله الخثنعمي (٪) شت بالناس بأرض الروم
سنة ست و خمسين بأرض الروم [كذا] (a)
(' ' تار يخ دمشق r r

( ) تاريح دمشق



 .
[ § [ [ ابن عائذ ، قال الوليد : حدثني منير بن الز بير (1) عـن
عبادة بن مكي (Y) أن مالكاًا ولي الصو ائف حتى سمـــــاه المـــــسلمون
ماللك الصو ائف. قال: ونا الوليد بن مسلم ، حدثي ابن جــــــابر ،
أن مالك بن عبد الله كان يلي الصو ائف حت عر فته الرو م بنلك (r)"

ابن عائذ ، قال : حدثتي الوليد ، قال : حدثتي غير يز يلـ ، قــــال :
و وي سنة ثمان وْمسين شت عمرو بن مرة (؟' البذبذو ن (®)
 ؛ و تتر يـب التـهذيـب ص 9 .


 ( )

$$
. r \cdot 16 r \cdot \lambda / 0
$$


 . Lo $\log \log / \varepsilon 7$

 $=$ صع VV

وأغار الحصين بن نمير على صائفة الروم (1".


عائذ ، عن الوليد ، عن رجل ، قال : و في سنة تسع و خمسين شـــتى
(Y) جنادة بن أبي أمية بأرض الروم
[₹0] ابن زياد ()، عن سفيان بن سليم ، أنه أخحبره عن جنادة بـن أبي أمية

،


(')


 ( )






الأزدي (') ، أن معاوية كتب إليه يأمره بالغارة على جزيرة البحـــــ
كمن معه ، وذلك في الشتاء بعد إغلاق البحر ، فقال جنادة : اللــــهم
إن الطاعة علي وعلى هذا البحر ، اللهم أنا أسألك أن تـــسـنه ،
وتسير نا فيه ، فزعموا أنه ما أصيب فيه أحد انتهى (٪)
[ ] ] [ ابن عائذ ، قال : قال محمد بن شعيب : نا نصر بن
حبيب السلامي ()، قال : كتب معاوية إلى ماللك بــن عبـــــ الله


 عبد الله : أنفذتُ كتابَك و لم ينفذه ، و بدأتَه في الإذن وفـــضلته في ابلائزة ، فقال : إن مالكاً عصاذي وأطاع الله ، و إنلك عـــصيت الله
(' ( جنادة بن أبي أمية الأزدي ، أبو عبد الله الشامي ، قال ابن حجر : هما اثنان ؛ صحالي رتَابعي


 (



وأطعتي ، فلما دخل عليه ماللك ، قال : ما منعكك أن تنفذ كتابي ؟ قال : ما كان أقبح بك و وبي أن نكون في زاوية من زوايا جهـــنـم ؛ تلعنين وألعنكك ، وتلومين وألوملك ، وتقـــول لي: هـــــا عملـــك ،

وأقول : هذا عمملك (1)
[ ابن عائذ ، نا إسماعيل بن عياش ، عن عطيـــة بـــن [ミV]
قيس (T) عـن بعض من كان يلز م ماللك بن عبد الله الخثعمي بأرض الرو م ، قال: أيقنته ؛ فما وجدت منه ريحَ طيب في شيء من أرض الروزم ، حتى أجاز الدرب قافالاً، فذكرت ذلك له ، قال مالــــك : و حفظتَ مي ؟ قال : نعم ، قال : ما كان يسو غ لي أنا أتطيب ، لـ يهمين مـن أمر رعييت حت سلمهم الله ، فلما سلمهم الله وأمنــــت ،
(r)
. EVE-Evr/0T

 . Eve 107 (')
[气人]
 قال : غزونا مع مالك ؛ فحاصرنا حصناً ففتحه الله ، وأصيب رجل من المسلمين ، فجعل الناس يهنؤونه ، وهو يقول : يا ليت الر جل ملم
 صائماً والناس يعزونه ، وهو يقول : يا ليت الر جل الم لم يقتل ويا ليت
(غ) الخصن لم يفتح
[٪9] [ ابن عائذ ، نا إسماعيل بن عيان ، عن أبي بكر بن أبي

يغزو 6 فإذا هو بشَجرة الفاكههة 6 فضرب بــسـو طه 6 ثح قَـــال : ..
(' (' ' لم يذكر ابن عساكر عتبة هذا من ضمن شيو خعبد الأعلى مع استيعابه فم ، تار يت دمشق

$$
\text { . } \varepsilon r / / r r
$$









الفاكهة ، و لا تقطعو| شجر اً مثمر ا"؛ فإنه لكـم منفعـــة في غـــزو كم
( 1 )
] [0.] [بن عائذ ، سمعت محمد بن شعيب يكدث ؛ أن مـــولى
لمالك بن عبد الله دخل الحمام معه ، وأنه نظر إلى كتاب في فخخــــ مالك ؛ ( ماللك عدة لله ) ، قال : فلما رآني أجمح نوه ، قال : ما تنظره 6 و والله ما كتبه بَشَر (T)

قال : و حدثنا غير الوليد بأمراء معاو ية على الصوائف ، فكتبت ذلك
على ما سمعت ... من ذلك ؛ ما حدثنـا إسماعيل بن عياش ، عــــن صفوان بن عمرو ، عن سعيل بن حنظلة (r)، أن معاو يـــة بــن أبي


Evo/07 ( )

( )

$$
1 \leqslant / 0
$$




سأله عما بلغ الخمس ، فأخبره ، فقال : أين هو ؟ قـــال عمـــرو :
تسألي عن الخمس - وأرى رجالً من المهاجر ين يمشي على قدميه لا

أبالي ، وأنشأ يقول :
تُهادي قريشٌ في دمشق غنيمتي وأتر كُ أصحابي فما ذاكُ بالعـل
 (1) فإن يمسكُ الشيخُ الدمشقيُّ مالَهُ فلستُ على مالي بمستغلقٍ قفلي
[OT] قال محمد بن عائذ ، و حدثين إسماعيل بن عيـــن ، عن صفوان بن عمرو ، عن أبي حسبة : أن عمرو بن معاو ية العقيلي كان وهو على الجيش يترل فيواسي أصحابه بسوق السبي والــــــز والرمك (Y)، مشمر اً عن ساقيه (r)




［［or قال محمد ، و حدثتي مروان بن محمد ، عن رشــــــين ابن سعد（＇）، عن الحسن بن ثوبان（「）＇عن يز يد（「）：أنه كان على أهل الشام منقلبه عبد الله بن قيس الفزاري ، وعلى أهل مصر عوام اليحصبي ، وعلى أهل المدينة عبد العزيز بن مروان ، وعوام علـــى


ابن سعد ، عن الحسن بن ثوبان ، قال：قال يز يد ：ففتح عبد الله بن قيس الفزاري منقبة في خال（فة معاوية ، فكانت غنائمهـم يومئذ مائة دينار وأوقَية تبر وقمقـم صفر（0）، قال ：فلم أسأل مـــروان عــــن
（（ ）رشدين بن سعل بن معلح ، أبو الخجاج المهري ، ضعيف ، كان صالـاً في دينه فغلبت عليه
 التهنـيب ص TrT
居 （＇）（＇）



$$
1 \mu \varepsilon
$$

هؤلاء الأمراء الذين ذكر في المديث الأول ، أفي هذه الغز اة كـــانوا
(1) ${ }^{(1)}$
[00] قال محمد ، و حدثتي الوليد بن مسلم ، قال : كـــــن
 بالكلك غيرهم من الأمم . قال الوليد : مات معاو ية في رجب ســـنة
 و حدثين الو اقدي ؛ أن معاوية مات وهو ابن ثمان و سبعين (「)

YY• (') تار يخ خليفة ص


بالساحل حت لم يكن أحد يقدر يخرج في ناحية من رحا ولا غيرها !إلا بالسالح • قال الوليد : فأخبر نا غير واحد مـــن شــــيو خنا أن الجر اجمة (') غلبت على ابلجبال كلها من لبنان وســـنير ()، و جبـــل

الثلج وْجبال ابلو لان ، فنكانت باسبل مسلحة لنا في الرقاد ، وعقر با
ابلو لان مسلحة ، حتى جعلو| ينادون عبد الملك بن مروان من جبل
دير المران (†) من الليل ، حتى بعث إليهم عبـــد الملــــك بـــالأموال
ليكفوا ، حت يغر غ فم ، و كان مشغو لاً بقتال أهل العر اق ومصعب
ابن الز بير وغيره . قال : تم كتب عبد الملك إلى سحيم بن المهاجر
في ملينة أطر ابلس يتوعده ، ويأمره باللخروج إليهـم ، فلم يزل سحيم ينتظر الفرصة منهم ، وويسأل عن خحبرهم وأمورهم حتى بلغـــه أن

 لبنان ، و كان المسلمون قد تركوهم وقت الفتح على أن يكونوا أعواناً لهم ، لكنهـم كانوا كثيري
 . يليهـا

Y Y / 「 「 ( ' ( ${ }^{\text {r min }}$


$$
. \operatorname{arr/r}
$$

سحيم في عشرين رجلاً من جلداء أصحابه ، وقد كتيأ هيئة الروم ؛ في لباسه وهيئته و شعره و سلاحه متشبهاً ببطر يق من بطارقة الرو م قد بعثه مللك الروم إلى جبل اللكام في جماعة من الروم ، فغلب على ما هنالك ، فلما دنا من القرية خلف أصحابه ، وقــــال انتظــرو في إلى مطلع كو كب الصبح ، فدخل على فلقط وأصحابه وهم في كنيسة
 النصارى ؛ من الصالاة والقول عند دخول كنائسها ، ثم جلـــس إلى فلقط ، فقال له : من أنت ؟ فانتمى إلى الرجل الذي يتشبه بــه ،
 اجتمع به من الخروج إليك لأخبرك به ، وأكفيك أمره إن أتاك ، ثم تناول من طعامهم ، ثم قال لفلقط وأصحابه : إنكم لم تأتوا ها هنا للطعام والشر اب ، ثم قال لفلقط : ابعث معي عشرة من هؤ لاء مـن أهل النجددة والبأس حت نحرسك الليلة ، فإين لست آمن أن يأتيـــك ليالً ، فبعث معه عشرة ، وأمرهم بطاعته ، فخخر ج هـم إلى أقـ صى القر ية ، وقام هـم على الطريق الذي يتخوفون أن يدخل عليهم منه ؛ فأقام حار ساً منهم ، وأمر أصحابه فناموا ، وأمر الحارس إذا هو أراد النوم أن يوقظ حارساً منهم وينام هو ، فحــــرس الأول ، ثم أقـــام الثاني ، ثم قام سحيم الثالث ، ثم قال : أنا أحرس فنم ، فلما استثقل

نوماً قتلهم بذبابة سيفه رجالً ، رجالًا ، فاضطر ب التاسع ، فأصاب العاشر بر جله فوثب إلى سحيم ، فاتحدا ، وصرعه الرومي ، وجلس على صدرد ، واستخر ج سحيم سكيناً في خفة فقتله هـا ، ثم أتــى الكنيسة ، فقتل فلقط وأصحابه رجــــاً ، رجـــا
 وفلقط ، ومن في الكنيسة ، ووضعوا سيوفهم فيمن بقي ، فنذر هـم
 فر كبوها ، و لـققو ا بأرض الروم ، ورجع أنبـــاط جبـــل لبنـــان إلى
-قر اهم
() تاريخ دمشقن .
[7Y]
عمرو بن محرز الأشجعي (') على الصائفة ففتح هرقلة ()"
[7M] محمد بن عائذ 6 حدثنا الوليد بن مسلم 6 قال : و في
سنة سبع و سبعين غز ا الو ليل بن عبد المللك و حضر فتح صملة (r)

( $\varepsilon)$
الـكـم مر ج الشـحم

عبيد الله بن مرو ان و فتح حصن سنان 6 و آصيبت الرو (ع (م)
(' (' عمر بن مُمد الأشحعي الغطفايُ ، ولد بكمص ، و كان في جيش يز يد لأهل الحره ، ورو ي بعض الصوائف في عهد عبد الملك . تار يخ دمشق 7 . YYV/\& 7 .
 من الطوانة ،

 بن الـكم بن أي العاص أخو مروان بن الـلكم ، سكن دمشق ، ولاه ابن أخيه عبد الملك المدينة




[77] ابن عائذ ، قال : و في سنة ثالذ وســـبعين كانـــت
غزوة محمد بن مروان (') سبيسطة فو اقع الروم فهزمهم .
و وي سنة أربع و سبعين غزا محمد بن مروان أندرلية (「).
و وي سنة خمس و سبعين غز ا محمد بن مروان الصائفة ()

الصائفة ، وغزا عحمد بن مروان فو اقع الروم وأهل أرمينية ، فهزمهم
. اله






( )

 ، rNo/0 ( )
 عبل العز يز 6 مات

وفي سنة خمس وثمانين غزا محما بن مروان أرمينية فسار فيها
وتطرف
وفي سنة ست وثمانين غزا محمد بن مروان الشاتية ، فأصيب
. الناس بالمصيصة
و وي سنة سبع وثمانين غزا محمد بن مروان أرمينية (1".
[7V] محمد بن عائذ ، قال : قال الوليد : فأخبر

هربت من جبل لبنان ، ثم لم تخرج في البحر في زمان عبد الملــــك ، حتى خر جت في سفنها إلى مدينة أطرابلس ؛ خر جـــت في ســـن كثيرة ، حت خر جت على وَجْه الَحَجَر ، فجعلتْ على عقبة وْجْــهـ




 .


الغوث والمدد ، أن يميزوهم ، و جعلو| بينهـم وبين فــتـحهم مدينـــة أطرابلس ، والقفول إذا رأوا النار ظاهرة في مدينة أطرابلس ، أقبلو| إليهم ، ليقفلو| جميعاً ، ومضى صاحبهم بجماعة سفنه حـــتى أتــى إـى أطر ابلس ، ووافى كل أهلها غزاة في البحر ليس فيها إلا نفر يسير ، وفيهم سحيم بن المهاجر ، وليس بوال عليها ، ففز ع إليه الـــو الي ، فأمر منادياً ، لا يظهرن أحد منكم على الحائط فيرهبكم كثرهّم ، و.تَرؤهم عليكم قبلتكم ، والصالة جامعة ، فاجتمعوا في المسجد ، فأمرهم فعدوا مقاتلتهم فو جدوهم همسين ومائة مقاتل ، سوى أهل السوق وضعفة الناس ، وأمر ببرو جها وما بين كــــل بـــر جين مـــن الشرفات فحسب ، ثم فرق من فيها على كل بر ج بكصته وعدة من يكون بين كل برجين ، ومن يقوم على باب الميناء ، ومن يكـــون على باهكا في البحر ، فاستقل عدة المقاتلة ، فأمر بألوان الثياب فأتي بها ، فألبس جماعة فشخحن البرج وما بينه وبين الآخر من الشرفات ، فلبسوا ألو انا من الثياب ، وعقد لرجل منهم ، وأمرهم أن يذهب هـم جميعاً حت يظهر على برج ويقيمهم على الشرفات ، فإذا رأوهم ، وعنموا أفهم قد شحنوا ذلك البرج بالر جال قاموا ملياً ، ثم يثبت عدة منهم قياماً، ويكبس البقية فيرجعوا إليه ، فششحن البرج الثاني لونـــأِ


صنع أهل البرج الأول ، حتى شد برو جه رأي العين ، فاستقصل من استقصد للباب والميناء ، ونزلت الروم فيما بين الميناء إلى النهر ، غوو من ثالثة أميال ، ثح أقبلت إلى ما يلي من البر ، وو جهه المقابل فتحروا


والبحانيق ، فقامو| خلفه ، ودنت طائفة بالدبابات حت لصقو ا ببر جها
الشرقي ، فنقبوا وغلقوه ، فوافـ نتبهم دواميس من عمل الروم تحت المدينة يدخل بعضها إلى بعض لا منفذ لما إلى المدينـــة ، فـــتحيروا فتر كوه ، وأقبل عبد الرحمن بن سليم الكلبي (') من بيروت ، و كان والياً على جماعة ساحل دمششق ، بالخيول مغيناً فو افن الــــنـين علــــى العقبة ، فمنعوه من الإجازة ، وأقبل أهل حمــص في ســـتة آلاف ، عليهم الصقر بن صفوان 6 حت نزلوا مَرْج السلسلة ، ووافـ جماعة من الروم على عقبة السلسلة ، ونر جتت طائفة من الرو م إلى كنيسة أطر ابلس إلى خار ج منها ، ليصلو| فيها ، فمروا بكنيسة اليهــود ، فجر قوها ، فلما رأى ذلك الذي على عقبة وجه المحر من النــــار

(' أبو العلاء ، أمير الساحل ، وولي سجستان للحجاج ، و كان من رجال أهل الشام في سياسة المِنود و مشاهد الحر وب . تاريخ دمشق ع ז/ ا ع و ما بعدها .

أسروا أهل المدينة بطريقاً يناسب طاغيتهم فهو في أيديهم ، فأعظموا ذللك ، و بعث عبد الر ممن الكلبي حـــين اجتــــاز العقبـــة ســـعيد الحرشي (1) و كان ديو انه يومئذ بدمشق إلى أهل أطرابلس يعلمهـــ
 إليهـم بغتح باب المدينة ، و شد على صف الروم فخرقــــهـه ، ودخــــلـ المدينة ، فبشر هـم بعبد الرممن بن سليم ومن معه ، و بعث الروم إلى عبد الرحمن ألا بُحيز كك إلى المدينة ، على أن تـــر د إلينــــا صــــاحبنا ، ونر حل عنك ، قال : ففعل ، على أن لا يغيرو اعلى شي\& من أرض

المسلمين في عامهـم هنا ، فر حلوا ومضوا (٪)

 وأرمينية ، يقاتل خوار ج الجزيرة ، وأهل جبال أرمينية و خزر ووهــن
يليهـم من تلك الأهم ، حتى تو في عبد الملك ، ووولى ابنه الوليد بـــن


$$
\begin{aligned}
& \text { قتَا }
\end{aligned}
$$

عبد الملك الحلافة ، فدعا إلى عزل محمد بن مروان والو لاية إلى عمله من الجز يرة وأرمينية ، فلم يقدم عليه أحد منهـم ، فأجابه إلى ذلـــــك مسلمة بن عبد الملك ، فسار إليها ، وغزا كل من كان بالباب من الأتر اك ، فحاصر هم ورماهم بالمنجنيق ، حتى فتحها اللّ ، فـــأخر ج
(أهلها ، وثلم حائطها
(') تاريخ دمشَت
(1) فتح حصن الطوانة ]
[79] محمد بن عائذ ، قال : وأخــــرشي الوليـــد ، قـــال :
و حدثين من أصدق حديثه من مشيخة قريش : أنه بلغه أن الوليد بن عبد الملك لـا عزم على غزو الطوانة ،كاتب طاغية الروم بكتبٍ أمر صاحب أرمينية أن يكتب هـا إليه ؛ مما اجتمعت به خزر من غزوه، وقلة من دعه ، و كثرة من يتخوفه من خزر ، ومن تأشَّب إليهم من ملوك جبال أرمينية ، ومن فيها من الأمم المنحالفة للإسالام ، ففعــل ذللك صاحب أرمينية ، وتابع كتبه ، وقطع الوليد البعث على أهـــل الشام إلى أرمينية ، وأكثفه ، وجهزهه ، و قواه ، واستعمل عليه مسلمة



- \&

 فارس بني مروان ، ولِ الغازية والفتوح ، مات في حـــدود ســـنة . با . الـــوافي بالوفيـــات . 7 rv/17

جهازهـم ما ير يد ، ثم سيرهم إلى البلز يــــرة ، ثم أعطفهـــ إلى أرض
الروم ، ثم أمرهم بالترول على الطوانة (1).
[V.]
الغز اة : أن الشتاء أكب على مسلمة ومن معه من المسلمين ، حــــت
نفق عامة الظهر ، وعرض لكثير منهم البطن ، وتّتكت الأبنية مـــن
الجليد والثلج ، فحفر المسلمون لأنفسهم الأسراب ؛ يبيتون فيهــ ليالً ، و يظهرون هـاراً ، حتى دعا ذلك أهل الطوانــــــة اللكتـــاب إلى طاغيتهم ؛ يخبرونه بحالهم ، وأفمم ينتظرون مادة وميرة تأتيهم ، فإن كانت للك بنا حاجة فالآن ، قبل أن يأتيهم المـدد والميرة . قـــالوا :
 فأخر جوا منها عدة كثيرة ، وأخر جوا رجلين قد ألبــسو هما جلــــود الكالب بكيوان معهما ، حتى نفذ أو سقط كتاب أحدهما ، وأتى به
 مائة ألف ، بالعدد والقوة والحبال والجوامع وبالعجل تحمل الأسو اق والطعام ، فبلغ مسلمة فأحضر كل فارس بقي فر سه وولى علــــيهم العباس بن الوليد ، وأمره .مو اجهتهم إذا هم قدموا ، وثبت هو على

دابته مع رجال العسكر و جماعتهم ، مما يلي باب الطوانة . قـــال :
وتقدم مقدمة الطاغية بكجر ته ليضر بوها ويعسكر بجنوده حو لها ، فهم
عباس بالشدة على مقدمتهم ، فقال مسلمة : لا تفعل حتى يتّاموا ،
فإذا اهزمو| لم يكن لمم باقية ، ولا فئة تلجأ منهزمتهم إليها ، فقــــال
العباس : تتر كهم حتى تصير منهم ومن أهل الطو انة كابلـالس بـــين لهي الأسد ، تم بين عسكرين !! فحمل عليهـم .من معه من جنـــود المسلمين و فر سافـم ، فقال مسلمة : اللهم إنه ععــعاي وأطاعـــك فانصره ، فمضى عباس ، وهزمهم الله ، وولوا يقـــصف بعــهـم


وبلجأت إليهـم المنهزمة ، فاقتتلو| قتالاً شديداً (1)
[أخبر [ الوليد بن مسلم ، عن عبد الله بن المبــــارك :
أنه أخبره ، عن بعض مشايخ أهل الشام : أن عباساً لما استأخر عنه النصر ، ورأى من ثبات الروم ما رأى ، قال : يا ابن محريز (٪'، أين
. .
 تابعيا ، له ذكر وضضل وزهد ، وقَيل كانت و فاته في ولاية عمر بن عبل العز يز ، تاريخ دمـــنـق


الذين كانوا يلتمسون الشهادة ؟ نادهم يأتوك ، قـــال : يـــا أهــــ القر آن ، يا أهل القر آن ، فأتوه سر اعاً ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، وهز م اللهُ الطاغية وجماعة من كان معه ('). [Vr] ونا الوليد ، قال : فأخبر ي شيخ من المند ، عن شيخ من آل مسلمة شهد ذلك : أن العباس استأذن مسلمة أن يشا عليهم بجنده من أهل مهص ومن انتدب معه ، فكان من هزيمتهم ما كان ، ومضى العباس في طلبهم ، حتى لقي الطاغية معه البطارقـــــة وأبنـــاء

 أبو الأبيض العنسي (r)" ثم إن الله هز مهم ، وقتل منهم بضعة و ثلاثبن
 وجماعة المسلمين ، فأوقفوهم على أهل الطوانة بعد ذلك ، ففتّ في





أعضادهم ، و كان سبب فتحها ، لانسلاخ ثمان وثمانين . فبلغ سهام
(1) (1)
[VM]
 أبطأ عليهـم خبر العباس جعلو ايلتغتون إلى ناحية اللرب ، فقال لمم مسلمة : ها هنا ارفعو| إلى الله ، فمنه يأتي النصر والمدد ، قــــالوا : فانطلق عباس ومن معه من المسلمين يقتلوفـم 6 حت أدر كو ا جماعة ، وقد لجأت إلى كنيسة عظيمة ، فغنقت عليها باههـــا ، وامتنعـــت ، وبات عباس عليها ومسلمة وأهل العسكر قل رأوا ما كــــان مـــنـ
 ذلك ، حت أصبحوا ، ففتح الله على العباس الكنيسة عنوة ، و قفل عباس بالخيول ، فلما رأى أهـــل الطوانـــة صـــنع الله ، وفتحــــه للمسلمين ، بعث بطر يقها إلى مسلمة قد رأينا فتح الله لكم ، ونحن ثخير كم بين أن تخلوا سبيلي ووسبيل ثلاغثائة بطريق بأهالينا وأو لادنا ، و نفتح لكم المدينة بمن فيها ، و بين أن نساير كم ، فإن عنــــنـا مـــن الطعام والإدام ما يكفينا سنة ، وإلى سنة قد كانـــت لنـــا حـــال ،


فأجابه إلى ذلك ، وصالحه عليه ، وفتح له المدينة ، ونــــلا ســبيله و سبيل بطارقته ثالاثمائة ، وو جلد فيها ستين ألف نفس بــين صــغير و كبير . قال الوليد : وقدم رباح الغساني بالمدد والميرة ، وقد فــتـح

الله على المسلمين (1)
[ ابن عائذ ، قال : قال الوليد بن مسلم : لما تأخر مـ تعجيل الوليد بن عبد الملك بالمدد والميرة عليهـم ، يعي جيشه الذي بعثه مع مسلمة لفتح الطوانة حتى أباح عليهم النساء ؛ فإنه قطع ..
 شر يك قرة من أهل قنسرين ، فسار حتى بلغ ما منعه من المضي مـن الثلج ، فكتب إلى الوليد يخبره بذلك ، وأن الدر ب قد انغلق فلم يمد
 الثلج بالجو اميس والبقر طالي فيها حتى يأتيهم [كـأـ] ، أو يهلـــك

فمضى ثم فعل ذلك (r)
[V0] قال محمد بن عائذ : أخبر نا الوليد بن مسلم، حلثي إسماعيل بن عياش : أن رجالً من الجيش أتى أبا الأبــيض العبــسي


بدابق قبل نزولهم على الطوانة ، فقال رأيت في يدك قناة فيها سنان يضئ لأهل العسكر كضوء كو كب ، فقال : إن صدقت رؤ ياك إذا للشهادة ، قال: فاستشهد في قتال أهل الطوانة . قال ابن عائــــن : فحدثني محمد بن ييىى الثقفي : أن أبا الأبيض قال هذه الأبيات : ألا ليت شعري هل يقولن قائل وقد حان منهم عند ذاك قفول تر كنا و لمُنجْنْنْ من الطير لـمَه أبا الأبيض العبسي وهو قتيل فَعُرِّيَ أفراسي ورنَّت حليليَ كأن لم تكن بالأمس ذاتَ حليل
 ومالي تراث غيرُ درع حصينة وأجردُ من ماء الخديد صقيل

وقيل : إن أبا الأبيض خرج مع العباس بن الوليد في الصائفة ، فقال أبو الأبيض : رأيت كأين أُتيت بتمر وزبد فأكلته ، غخ دخلت
 فدعا له بتمر وزبد ، ثم لقي أبو الأبيض العدو ، فقاتل حتى قتـــل . قال الليث : و في سنة ثمان وثمانين غزا مسلمة وعبـــاس بــن أمــــير المؤمنين طوانة . قال الوليد بن مسلم : حدثين من أصـــــــ : أن

الو ليد لما عزم على غزو الطوانة ، فذكر القصة قال : وقُتــل أبـــو
(1)

الأبيض العبسيو
[V7]
و وي سنة إحاى وتسعين غزا الصائفة العباس ، وأصاب للروم
سر حاً وععاققة .
و في سنة اثنتين وتسعين غز! العباس الصائفة . و وف سنة ثالث وتسعين غزا العباس بـــن الوليـــد الـــصائفة

اليسرى ، وغزا 1 مروان ابن الوليد (Y) الصائفة الأخرى . و وي سنة أربع وتسعين غزا العباس ابـــن الوليــــد الــصائفة

اليسرى ؛ فافتتح هرقلة.
و في سنة خمس و تسعين غزا العباس الصائفة فافتتح حصوناً (r)


. .
( ) تار يـخ دمشق

عمد بن عائذ ، قال ：قال الوليد بن مسلم ：وفي سنة
 الخصون（r）

عحمد بن عائذ ، قال ：قال الوليد ：وفي سنة أربــع［VA］
 الوليد（r）الصائفة اليمنى ، و لم يكن لأهل الحز يـــرة ذلــــك الـــــــام غ غزوة
［ ابن عائذ ، نا الوليد بن مسلم ، قال ：بلغي أن أول غازية البحر من المسلمين من الموالي موسى بن نـــصير（0）، فوليـــهـ


 ．「ミハーケミッ／rへ（







غزوات في خالافة معاوية ، قال : ثخ ولَّى عبد الملك بن مروان ابـــنَ
كيسان ؛ مولى جذام ، و كان متزله عكا ، وهما عقبه ، قالو| : فلما




الجلذامي ؛ مولاهم ، من أهل حر ستا (٪)

الليث بن تيم الفار سي أن سفن المسلمين كانت متفرقة في ســـاحل
الشام 6 فكانت طائفة منها باللاذقية بساحل ممص ، وعليها سفيان
الفـارسي ، و طائفة منها بأطر ابلس ساحل دمشق ، أو قال ببيروت ،


تاريخ دمشق • •
 الرز م رمواتف بطولة . انظر تر جته في تاريخ دمشق

 . ย.0/イ

وبأسه ، قال سليمان بن أبي كريمة : ما رأيت مثلـــه مـــن رجــــال فارس ، فلم يزل الأمر كذلك حتى ولي الأمر عمر بن هبيرة ، فعزل
 ذلك ، هملهم معه ين مر كبه لئلا يكون لفم الـــذكر دونـــهـه ، وولى

عليها رجالا غيرهم (1)
[ [ ابن عائذ | قال الوليد : وأخبر
غازية البحر في زمان الوليد بن عبد الملك ؛ سحيم ، وأبو خراسان ، وسفيان ، فكان سفيان الفارسي على سفن مصص بمدينة اللاذفيـــة ، وأبو خر اسان على سفن دمشق .مدينة طـــر ابلس ، وســــن الأردن
 سفن المسلمين من أهل الشام ومصر وإفر يقية ألف سفينة عمرَ بـــن هبيرة الفز اري ، فعز ل عمرُ بن هبيرة هؤ لاء النغر عن ولآيتهم ، وولى على ذلك غيرَهم من رجال العرب ب().

بويع الوليد غز 1 مسلمة الصائفة ، فافتتح حصن قونس ؛ سنة ســـت
وثمانين .
وفي سنة سبع وثمانين غز ا مسلمة بن عبل الملـــك الـــصائفة
كمو اليه ، فأخبر ني الوليد ، حدثتي شيخ من أهل الجند ، عن مَنْ شهن الطوانة من آل مسلمة ، أن مسلمة كان على جماعة الناس سنة ثمان

وثمانين .
و وي سنة تسع وثمانين خر ج مسلمة الصائفة شهر ين (1')
و وي سنة اثنتين و تسعين غز ا مسلمة من قبل الجز يـــرة ففـــتح
ماْمسة وبر جمة (Y) والحديد .

و وي سنة ثلاث وتسعين خر ج مسلمة من قبل الجز يرة .
قال الوليد : وبويع لسليمان (؟) ، و وي ذلك العام غزا مسلمة
ابن عبد الملك الصائفة فافتتح هر قلة وطميم و حصو ناً ثالخة معها .



و في سنة سبع وتسعين غز| مسلمة في البر ، وغزا ابن هبيرة في
البحر 6 و فتح مسلمة بر جمة و سردة و حصوناً ثلاثة دعها (1)
[ غزو القسطنطينية في عهـ سليمـان ]
[

(') حصار القسطنطينية
 فحدثني بعض المشيخة أن سليمان بن عبد الملك في سنة ثان و تسعيو نزل لبابق ، وأغزا على صائفة البزيرة عبد الله بن عمر بن الوليد ، وداود بن سليمان ، فافتتح حصن المر أة ، و حصن الأحرب ب ، و كان

مسلمة على حصار القسطنطينية في ذلك العام (r).
 بعض شيو خنا : أن مسلمة بن عبد الملك عَقَدَ للبطال على عـــــر
 يليهم مـن حصون الروم ومن يتخوفون اعتر اضه في سير الــــسلمين

$$
\begin{aligned}
& \text {. O\&0 6 or. ، orr/t }
\end{aligned}
$$

وعالقاهتم ، ويخرج المسلمون يتعلفون فيما بينهم وبين العــسـر ،
(1) فيصيبون و يخطئون ، فيأمن هم العسكر و تلك العلافات
 قالو! : لـا قطع مسلمة (r) الدربَ ، وأفــضى ا!لى ضـــو احي أرض
 القسطنطينية على الضو احي - إلى مسلمة يعلمه و لاية من يلي ، وأنه
 مسلمة كتاب إليون على الأمراء وأهل مشورته ، فاجتمع رأيهـــ جميعاًا على إجابته إلى ما سأل ، و سكت مسلمة بن حبيـــب بـــن مسامaة (T) - وهو أمير جند دمشق - فقال مسلمة بن عبد الملlك : أيها الشيـخ مالكَ لا تتكلم ؟ فقال : إن رسول الله فتال : أصحاب صحر ونحر ومكر ، وهذه إحدى مكرهـم ، فـــال


 \&゙10~



تعطه إلا السيف ، فتضاحكك به أمراء الأجناد ، وقـــالو : كـــــر الشيخ ، و قالو| : ما عسى أن يكون عند ليون مع هذه ابلمــــو ع ؟! فكتب إليه مسلمة بأمانه على ما سأل ، فقدم في اثي عشر ألفاً من أساور ته ، فكاتبه على مناصحته ومظظاهرته على الروم ، ودلالتــــهـ على ما فيه سبب فتح القسطنطينية ، على بطر قته وتمليكه على جماعة
 على ذلك وأشهد عليه ، وذكر الحديث في خديعة ليون مــسلمةَ، ، حت جْع غلال ما حول القسطنطينية وإشارته عليـــه بـــا لخروج إلى بعض الوجوه ، ومكاتبة ليون الروم ليملكوه عليهم ويخلي بينـــهم وبين همل الغالل ، حتى كان ذلك سبب رحيــل مــسلمة عـــن

القسطنطينية (r)
[ مُمد بن عائذ ، نا الوليد بن مسلم ، قال : و وي سنة سبع وتسعين غزا هسلمة في البر وغزا ابن هبيرة في البحـــر . قــــــل الوليد : حدثني الليث السامي ، قال : غزونا القسطنطينية مع مسلمة سنة سبع وتسعين ، وعلى جماعة الناس مسلمة بن عبدالملك ، وعلى



أهل البحر عمر بن هبيرة الفز اري (')، فكنت فيمن غزا مع عمـــر ، فلما هبطنا على المسلمين صفوا لقتال أهل القسطنطينية صغين ،لم أر

صفين قطُّ أطولَ منهما (r)
[ابن عائذ ، حدثنا الوليد ، قال : قال الليث : كنــتـت [^人] كمن غز ا على اسمه وعطائه بغيء عمر بن هبيرة ، إذ ولاه ســـليمان غازية البحر ، رافقت أخخي أبا خراسان في مر كب ، فسار بنا عمـــر حت مررنا بأهل مصر ، فتبعونا ومضينا حت أتينا أطر ابلس أفر يقية ، وعلو نا أزض الرو م حتى إذا حاذتنا القسطنطينية سر نا في بحر الــــشام حتى دفعنا إلى خحليج القسطنطينية ، فخر جنا في الخليج على بـــاب القسطنطينية ، لنجيز إلى مسلمة ومن معه من المسلمين ، وصـــ

 القسطنطينية و برو جها ، ويصف منهم رجاله فيما بين الحائط والبحر


 . r . (「) كتائب الخيل ، واحدها كردوس .

صفاً طو يالً بحذاء صف المسلمين ، وأظهر نـــا الــسالاح في ألـــف
 فيها مُا إليه ، والمعينات (1) فيها المقاتلة ، قال الليث : فما رأيـــت يو ماً قط كان أعجب منه ، لما ظهر من عدونا في البر والبحر ، وما
 القسطنطينية ، وصفهم ذلك والعدة ، و نصبو| المحانيق والعــــرادات ، فتكبر المسلمون في البر والبحر ، ويظهر الروم قبلها قر يــــا الـــــين [كذا] لكعّ ابن هبيرة و جماعة من معه من السفن عن الإقدام علـــى باب المينا ، لما هابته على أنفسهها ، فلما رأت ذلك الروم ، خـــــــــ ج إلينا من باب مينائهم معينات ، أو قال محرقات ، فمضى مر كـــب منها إلى أدنى من يليه من مر اكب المسلمين ، فألقى عليه الكاليــــب بالسلاسل فاجتره حتى أدخله بأهله القسطنطينية ، فأسقط ذلك في أيدينا ، و خر جوا إلى مركب ليفعلوا ذلك به ، فجعل ابــن هـــبيرة يتجسر ، ويقول : ألا رجل ! فقام إليه أبو خراسان فقال : هذا أنا




رجل ، ولكنك صيرتين في المر كب معك لبعض من لا غنى عنـــــه ، فقال له ابن هبيرة : فمر بما ترى ومر بما تحب ، فأشار إلى مر كـــب من الفرس يعرفهم بالشدة والبأس ، فقال : ابعــثني في قــــارب أنــــا وأخي ، ومرهم بطاعتي ، ففعل ، فأمر أبو خر اسان لنوتي المر كب أن يو جهه إلى ذلك المر كب الذي ذهب بالمسلمين ، فكك عنه النوتي ، فأشار إليه أبو خر اسان بالسيف ، فمضى به حتى ألـــصق المركـــب .مر كبهم ، ثم سار أبو خر اسان حتى أونثقهما بسلسلة ، لـــئلا يفــــر أحلهما عن صاحبه ، قال : فاجتلدنا بأسيافنا فيما بين الـــسفينتين ، فرز قنا الله الظفر ، فدخلنا سفينتهم ، ووضعنا السيف فيهم ، فانتهينا إلى قومس السفينة الذي فعل ما فعل ، وقد ألقى بيضته ، و جثا على ركبتيه شيخ أصلع فضر به صاحب لنا ضر به لم تغن شيئا ، وتقدم إليه أبو خر اسان فضر به ضر بة شق منها هامته حت نظرت إلى السيف قد أُجاز إلى الذقن ، إلى الحنـجرة وما يليها، واستسلم من بقي منـــهـم فقدناها إلى من يلينا من المسلمين ، ورجعنا إلى من كـــان منـــهم ، فدخلوا الميناء ، ووقف أبو خراسان موقفاً حسناً يأمن به من فر منا إلى مسلمة ومن يليه ، حتى مروا من آخرهم لم يصب منهم إلا ذلك المر كب الأول ، حتى انتهينا إلى مسلمة ومن معه ، فأخــــنـناهم إلى


الُليتج عحيط هـا إلا مُا يلي برها ، فعسكر عليه مسلمة ، و كنـــا في سفننا مر سيين على ساحلهـا مُا يلي العسكر ؛ يخرج من سفننا عمر ابن هبيرة وغيره إلى مسلمة ومن أردنا من أهل العسكر ، و يأتينا أهل

العسكر فيدخلون علينا في سفننا (1) [^9] محمد بن عائذ ، عن الوليا ، قال : فحـــــدثنا عبــــ الرحمن بن يز يد بن جابر : أن مسلمة أرسل البطال (؟'، وأبا زرعــــة اللخحمي ، وسمى ابن جابر آخر 6 إلى ليون - يعي المتملـــــــــــــــــى
 إياها ؟ فأذن لهم ، فدخلوا عليه ، فعرفهـم ، فتال : لثن ظن مسلمة أين أبيع ملك الرووم بالوفاء له لبئس ما ظُ ، وقد رأيت أن أيو له بما
 أصحابه الحمام ، ويصيب الطعام ، ثم ينصر ف راشداً ، فقـــان : إن هذا لغير كائن ، و إنا لنقول : إن الله قد أحاط بكـم ، ولسنا نـــر ع (') تاري ('


 . . . . .

دورن صغار المززية ، أو يدخلناها الله عنوة ، فقال : إن دون ذلـــــك لصغاراً و قتالاً شديداً ، و كم عسى أن تصبروا ؟ فقالوا : نصبر ، وولا بلـ لطعاملك الذي عددت فيه أن يعفن ، فقال : أو ما ترى كيـــف دبر ته ؟ لم أدخله بيتاً و لا هُرِياً مخافة عليه ، فأما هذه السنة فـــنـطحن مـا طحنا و نأكل ما أكلنا و يفسد منه ما فسد ، و إذا كان قابل أمرت به فطحت من آخره 6 أكلنا منه ما أكلنا ويفسد منه ما فسد ، فــــإذا كان العام الثالث أمرنا فخبز خبز القر ابين فأكلناه حتى نأتي علـــى آخر د ، فهذا إلى ثلاث سنين ما قد كان أمر يمول بينكم وبين مـــا تر يدو ن 6 ودعا بغادائه ، فغداهم من كل الألوان ، وآتاهم من كل

 البطال: أمر يسير عليك خحيف مؤنته ؛ تدعو لنا به ، قال : مـا هو ؟ قال : كفاً من تراب من خلف الخندق ، فقطب ، وغضب ، وأمر

هم فـخر جو| ، و أتو| مسلمة بمقالته (r)

[.] [.] محمد بن عائذ ، ثنا الوليد ، قال : فحدثني أبو سعيد مولى محمد بن عمر المعيطي : أن مسلمة كان يقوت المسلمين من
 مطعمهم ، فأخبروه أن الناس في شدة من عيشهـم ؛ يقوتون أنفسهم بخز يرة (1) يكللو ن أنفسهم هـا فـارهم وليلهم ، فقال : وما اللخزيرة ؟
 منها ، وقدمها إليه ، فأكل واستطاجها ، وقال: إن الناس بعد لفـــي خير وعافية ، الصبر بر كة ، قال أبو سعيد : وقد جهد الناس عامة ، وإنا يأكل الخز يرة منهم أهل القوة ، و بقيتهم فيما لا يصفه واصف


أكلو| ميتاً لهم (r)
[91] [9 ابن عائذ ، قال : فحدثني شيخ من موالي ابن هبيرة ،


 كانت بلا لـم نهي عصيدة ، نا لتج العروس مادة ( خزر ) .


رو كان بنا من الأزل والمرض نوواً مُا هـم وأشد ، و كنت نازلاً بجماعة سفن على ساحلهم مُا يلي عسكر المسلمين في مر كي فيه مبيتي ، إلا أن أركب إلى مسلمة فأشهد أموره ، فإذا لم أر كب خر جت في برد النهار إلى مبلس على تل مشرف على مـــراكي وعلـــى عـــــــر المسلمين ، ويخر ج إلي أمراء أجنادي وأهل الميئة منهم ، فكان ذلك التل من تلك الساعات لنا بعلساً ومتحدثاً ، فبينا أنا ذات غداة واه ؛ أو
 [كذا] ميناء القسطنطينية ، يقصد إلينا ، فيه رجال مـــن الـــروم ، عليهم الديباج ، قال ، فقلـــت : رســـولُ الطاغيـــة إليّ في أهــر يكلميز به ، فإن أتانا في بعلسنا أشرف على رثاثة سفننا وسوء حالنا سره ذلك وازداد قوة علينا ، فقمت إلى مركي فجلست بحلسي فيه
 السغن أن يواروا ما قدروا عليه من سوء حالهم ، فلما دنوا نادو نــــا بالأمان ، فجعلته لمم ، فأقبل رسول الطاغية في أصحابه في هيئـــة ، رتملك في أنفسهم ، حتى صعد إلي ، فسلم ، وأذنت له فجلــس ، وجلسو ، ثم أنشأ يقول : إنا بعثنا لأمر فنذكره لكم ، ورأيت منكم شيئاً عرفت به سوء حاللكم ، و إنكا أردت بقيامــــك عـــن التــــل رْبحلساك الذي كنت فيه إلا آتيك فيه فأشرف على رثاثة ســـنـكم

 السالم ، ويقول : إنه قد كان من نزولكم علينا وإقامتكم إلى هـــــا
 عرضت على مسلمة فلية صلح ؛ على كل إنسان بالقـــسطنطينية ، من رجل ؛ وامرأة ، وصبي ، دينارًا دينارًاً ، على أن تر حلوا عنا إلى بادد كم ، فإن شئتم اقتسمتم هذه الدنانير بينكم مغنماً ، و إن شئتم ذهبتم هـا إلى خليفتكم ، فأدخله بيت ماله ، فصنع ما أراد ، فستحط ذلك مسلمة ، و تأبى علينا ، وزعم أن لا يبرح دو ن أن نئدي البلز ية عن صغار ، أو يدخله عنوة ، و الصغار - اللحز ية - مالا تطيب بــهـ أنغسنا أبلداً ، وأنت من خليفتك ، ومن مسلمة ، ومن علية العرب ، بالمترلة التي أنت هـا ؛ في الشرف ، والأمانة ، فانظر فيما عر ضته على مسلمة ، فإن رأيته رأياً أشرت به عليه ، ورددته إليه ، قال عمر بن هبيرة : أصاب مسلمة ، و ذلك ما أمرنا الله به ، و لا أخالفه فيـــه ، وأنا عو نه عليه ، حتى يمكـم اللّ بيننا و بينكـم ، قال : فصلَّب علــــى

و جهه ، وانصر ف مغضباً إلى أصحابه (1) (' (' ' (')
[9 [ [ [ محمد بن عائذ ، عن الوليد ، قال : فحدثين أبو سعيد المعيطي، والليث - يعني ابن تيم الفارسي - : أن إليون لما رأى ما قد لز مه من حصارنا وأشفق منـــا الغلبـــة ، كتـــب إلى صـــاحب
 إيانا ، وليسوا ير يدوننا خاصة دون غيرنا من جماعة مــنـ يخــــالف دينهم ، و إنما يقاتلون الأقر ب فالأقر ب ، والأدن فالأدنى ، فما كنت صانعاً يوم تأتيهـم الجز ية ، أو يدخلو اعلينا عنوة ، ثم يفضون إليـــــك وإلى غيرك ، فاصنعه يوم يأتيك كتابي هذا " . فنكتــب صـــاحب بر جان إلى مسلمة ، " أما بعد : فقد بلغنا نزولك بمدينة الـــروم ، و بيننا وبينهم من العداوة ما قد علمتم ، و كلما وصل إليهم فهو لنا سار ، فمهـما احتجت إليه من مدد أو عدة أو مرفـــق فأعلمنــــاه ،

 استطعت " . فكتب إليه صاحب برجان : "إي قد توجهت إليـــك

 Tervel ترفـ

سوقاً عظيماً فيه من كل ما أحببت من باعة ، يضعفون عن النفــو ذ
إليكم به مُن يمرون به من حصون الروم ، فابعــت مـــن يبــــوز د
إليك " . قال : فو جه إليهم خحياً عظيمة ، ووولى عليهم رجـــــا ، ، ونادى في العسكر ؛ ألا من أراد البيع و الشري فليخر ج مع فــــال ، حتى يلقوا هذا السوق ، قال: فخر جنا بشر اً عظيمة ، يتبع بعــــار بعضاً ، على غير حذر و لا خوف من عدو ، حت أفضو ا!لى عسكر السوق ، في مرج واسع ، حت أضاقت به ابلجبال ، و كتائب بر جان في شعاب تلك الجبال وغياضه ، فلما أنزل والي الجيش بعــسـره ، وانتشر الناس في السوق ، وشغلهم البيع والشر اء ، شدت علـــــهـم كتائب ، فقتلو| ما شاءو| وأسروا ما شاءوا ، إلا من أعجــــزهـم ، ثم وأَّلتْ بر جان إلى بلادهـم ، وبلغ مسلمة ومن معه ، فأعظمهـم ذلك ، و كتب به مسلمة إلى سليمان بن عبدالمللك يخبره بما كان ، فقطع بعثاً على أهل الشام إلى بر جان كثيفاً ، ووولى علــــهـم شــــر احيل بـــن عبيدة (1) فسار هـم حت أجاز الحُليج ، ثم مضى إلى بالاد بر جـــــان



فساح في بالادها ، وأنفى ، ولقوه فقاتلوه ، فهزمهم الله ، ثم قفل إلى
مسلمة و كان عنده (1)

فذاكرت هذا المديث ؛ يعي حديث غزو القـــسطنطينية بعـــ مشيختنا ، وأنكر أن يكون سليمان قطع بعثاً سوى البعث الأول ، ورلا وجّه من عنده أحداً ، ولكن مسلمة لما جاءه صاحب بر جـــانـان يعلمه ما بعث به إليه من السوق ، فبعث بعثاً وولى عليهم عبيدة بن قيس (r)، وابنه شر احيل بن عبيدة ، فولي عند ذلك عبيدة بن قـــيس على أهل دمشق ، وولى شراحيل بن عبيدة على أهـــل الجز يـــرة ، ومضى حتى إذا دفع إلى أرض بر جان ، لقوه بعدة الحرب من الر جال والسالح والعجل فيها الر جال بتر تلك العجل البراذين ، فلما رأى ذلك عبيدة ، قال لأصحابه : اكسروا أغماد سيوفكم ، ثم امـــشو| إليهم حتى ترموهم هِا ، ثم اضربوا أعناق براذين العجل ، ففعلــــوا، ،

. تاريخ دمشق (' ('
(') العقيلي ، كان من الغزادَ فِ عهد معار ية ومن بعده مـن الخلفاء ، وأمر على بعض السر ايا فكان


خد ع عنه ، فو جه إليه رجلاً من موالي بي عامر ، في خمسمائة فارس
 أدر كه ، فو جلده يقاتل القوم ، وو جلد شر احيل بن عبيدة قد تتـــلـ ، وو جد عنده قواد الأجناد ، وهو يقول همم قومو| فاكفوا ما كـــان شر احيل يكفيه ، فلما رآه قال : قومواعني فقد أتاين رسول الأمير ،

 خمسمائة ، ومضى عبيدة حتى واقف العاو ، وهيأ كراديـسس، ، ثم حضر رسول مسلمة يوصيهم من أدناهم !!ل أقصاهم حتى كان مـن آخرهم أهل فلسطين . وصاحب بر جان في سلاحه علـــى بر ذو نــــه
 العلج ، فخيره ، فاختار حصين أن يقف له العلج ، و يتحين موضعاً يطعنه فيه ، فلم ير أن موضعاً أفضل من نحر برذونه ، لما على العلج من السلاح ، فشدّ حصين على العلج فطعن غر البرذون ، فاستدار
 رأسه ، و خرج بسلبه إلى عبيدة ، وانحاز القوم عنهم ، وضرب اللّ و جوههم ، ودفع حــصن إلى عبيـــدة كتـــاب مـــسلمة يـــأمره بالانصر اف ، فكره عبيدة أن ينصرف عنهم وقد هزمهم الله ، فأراد

النضي ، فأبيت عليه ، قلت: مُر الناس بالانصر اف بمميع العسكر ، وقد فتح الله ، حتى إذا كان بمرج خصيب من أرض بر جان نـــز ل ، ونز ل الناس في ذلك الحشيش طبخ بعضهم طبيخاً ، فهاجت عليهم
 دو اههم ، حتى إذا كانوا عند طرف العسكر أرسلوا نــــارًا في ذلـــك الحشيش ، فأقبلت النار حتى إذا كانت عند طرف العسكر قطعهـــا اللهو وأخمدها ، والعدو ينظرون ، فلما رأوا ذلك انكشفوا (1)

 يسميهم بأسمائهم ، فيهم رجل كنيته أبو كَرِب ، كان أصاب دمــــا بالعر اق ، فاستفتى جماعة من الفقهاء ، فاجتمع قــو فـم : أفــــــــــا لا يعرفون وجهاً إذا لم يعرف ولي الدم إلا إن يجاهد في سبيل الله حتى يقتل . فلم تزل تلك حاله ؛ يغزو ، و يطلب القتــل في الله ، حـــى خر ج هؤلاء النغر وساروا ، حتى إذا كانوا في بعـــض طــريقهم ، خرج خارج منهم ليأتي بعنب ، فإذا بقبة ذهب ، عليهـــا جــــال أخضر حرير ، وإذا فيها حوراء ، كان يخبر عما رأى من حسنها ، ('(')

فقالت : إلي ، فأنا زو جتك ، وأنت قادم علينا يوم كذا ، ومعـــك فلان وفالن ، وسمت أولئك النغر ، فانصر ف الر جــــل ، و لم يــــأت
 شر احيل بن عبيدة وأصحابه ، فكان من مصيبتهم ما كان ، ثم أمر بانصر اف الناس إلى المرج الذي رجعت إليهم فيه برجان ، فاقتتلو|

 حرقت ، وانتهت إلى أبي كرب وأصحابه فأطافت هـم ، و لم تأكل

النار منهم أحداً (1) [90] [9 ابن عائذ ، قال: قال الوليد : فحدثي عبد الرحمن بن
 بدابق ، ولا يريد القفول دون أن يفتح يعين القسطنطينية ، أو تؤدى الجز ية ، فشتا بدابق شتاء بعد شتاء ، إذ ركب ذات عشية من يـــوم جمعة ، فمر بالتل الذي يقال - قال الشيخ : رأيت في نسخة غيري يقال له - تل سليمان اليوم ، فالتفت ، فإذا بقبر ندي ، فقال : من صاحب هذا القبر ؟ قالوا قبر ابن مسافع القرشي المكي ، فقال : يا (' (' الْصدر السابق 109/7V

و .يكه ! لقل أمسى قبره بلار غربة . قال ابن جــــابر : و.يمـــرض ؛ وّيموت 6 و يدفن إلى جانب قبر عبد اللّ بن مسافع ؛ الجمهة اليت تليـــه

أو الثنانية (1)
[97] محمد بن عائذ 6 عن الوليد ، قال : فحدثين شيخ من
البلند 6 قال : كنـت فيمن حاصـــر القـــسطنطينية ، فبلغنــــا مـــن
حصار ها ، و بلغ منا الجمو ع نحوا مما سمعتم 6 فو اللهّ إنا لفي يأس من
القفل إذا .مرقبة (Y) لأهل القسطنطينية على جبل متتنع قــــلـ أو قـــلـو ا
عليها ، فيشر ف لذللك أهل القسطنطينية ، وراعهم فصالنا عمما رأينا
مـن تلك النـار ، وعما راعهـم من ذللك ، فقالو ا : هذه مرقبة توقــــــ
النار للجيش يلخل من الشام ، فيوقد لها مما يلي اللدرب من المر اقب والمسالح ا!ل أن يصل القتال .. الخبر فيأتينا بــنللك ك و لا يـــشن أن جيشاً قد أقبل منكم ، فانظروا ماذا يأتيكم به ، قال : فلم يلبث إلا أياماً يسيره حت جاءنا رسول عمر بن عبل العزيز في نكو من أربعــــة آلاف 6 بكتاب إل مسلمة يأمره بالقفول ، فقر أه مسلمة فلم يتفل ؛

 ;'نُرُبة : هي المنظرة في رأس جبل أو حصن ، تاج العروس مادة ( رقب) .
 أشر ف من معشر المسلمين من الفرج ، بما قد قرب من حصاد ذلك الزر ع ، و يشير عليه بتر كهم حتى يمكم اللّ بينهم ، قــــال : فقفــــلـ رسوله بذلك إلى عمر بن عبد العزيز ، فغضب ، وقال : مسلمة في

إمرة عظيمة يكره فر اقها ، ورد الر سول يأمره بالقفل (') (') [9V] ابن عايذ ، نا الوليد ، قال : حدثني من سمع زيد بن
واقد (「) ، قال : واللّ إني لفي فسطاطي يوم أتانا القفل ، يعين عـــن القسطنطينية ، لما أقفلهم عمر بن عبد العزيز ، قد بلغ مي المــــوع ع
 الفسطاط التي تكون على فلكة عمود الفسطاط ، قلت : أنزعهـــا ، وأطبخها ، وألو كها ، يكون في ذلك ما كان ، ويقوم الفسطاط بغير جلدة ، إذ سمعت تكبير الناس ، فقلت : ما هذا ؟ قالو ا: القَفْــلـ ، فإن الله يعلم أن ذلك البمو ع ذهب مي (r).
$\qquad$



[9^1بن عائذ ، قال : قال الوليد : فحدثني شـــيخ مــن الجند ، عن أبيه ، و لا أعلم إلا أين قد سمعت أباه يذكر أنه حــر عمر ابن عبد العزيز بدابق ، حين استخلف وقطع البعث ، ما جهز


معاو ية .. على الإقامة يعين لهبس مسلمة (1).
 لعز يز في سنة تسع وتسعين ، فبعث عمرو بن قــيس الـــسكوني (1) على صائفة أهل الشام ، معه ما حمل إلى القسطنطينية من الطعـــام و اللكسوة ، فلقيهم بادرلنه [كذا] ، فأعطاهم فيها العطاء (٪)
 قال : لم يزل - يعي عمر بن هبيرة - على غازية البحــــر ، فقفــــل هـم ، يعين من القسطنطينية ، فعزله عمر بن عبد العزيز ، و جمع سفن


YrI/7A (H) (')



$$
\begin{aligned}
& \text { (「) }
\end{aligned}
$$


(1) الطائي ، فلم يز ل والياً حت تو
[ 1 [ 1 [
أنعم (؟) ، عن المغيرة بن سلمة (؟) ، عن عبـــد الأعلـــى بـــن أبي


القسطنطينية ، قلت : أرأيت إن أبوا أن يفدوا الرجـــل بالر جــــل ،
كيف أصنع ؟ قال : رِدهم ، قلت : أرأيت إن أبوا أن يفدوا الرجل
بالاثنين للر جل ، قال : فأعطهم ثلاثة ، قلت : فإن إبوا إلا أربعة ، قال : فأعطهم بكل مسلم ما سألوا ، فو الله للر جل من المـــسمـمين
 ظفرت ، إنك إنما تشتري الإسلام، قال : فقلت لـــه: أرأيـــت إن




 التهذيب ص 970



وجدت رجالاً قد تنصروا فأرادوا أن ير جعوا إلى الإسام ، أفديهم ؟ قال : نعم .كثل ما يفدى به غيرهم ، قال : فقلت له : أرأيت العبيد، أفديهـم إذا كانو ا مسلمين ؟ قال : نعم .بمثل ما يفدى به غيرهـــــ ، قال: قلت : أرأيت إن و جدت منهم من قد تنصر فأراد أن يرجع إلى الإسالم ، قال : أصنع هـم مثل ما تصنع مع غيرهم ، قال : فصالحت

عظيم الرو? على رجل من المسلمين برجلين من الروم (') .



عمر بن عبدا لعزيز الصائفة ، لليمنى الوليد بــن هـــشام ، وعلـــى
الصائفة اليسرى عمرو بن قيس السكوني (')

أن عمرو بن قيس أخبره أن عمر بن عبـــــ العزيــز ولاه إحـــــى
الصائفتين ، والوليد بن هشام الصائفة الأخرى (r)
[1 [1] محمد بن عائذ ، نا الوليد ، قال محبر ، نا سعيد بــن عبدا لعز يز : أن عمر بن عبدا لعز يز أغزى أرض الرو م صـــائفتين ؛
 السكوني ، في أقل من أربعين ألفاً ، نظرً اً منه بجماعة من ون كان ألمابه الأزل على حصار قسطنطينية ، قال : فخر ج إليهم لأوون طاغيـــة الروم لما بلغه من قلتهم ، فلقيه سائح من سياحي الروم ، فقال : أين ير يد الملك ؟ قال : هذه الطائفة القليلة ، قال : تر كـــت لتــــاءهم
. rr./ET (')




وأمراؤهم على تلك الحال ، فلما ولي هذا الرجل الصالُ تعرَّضُهم ؟ فقال : ذالك بالشام ، وهؤلاء بأرض الروم ، قال : عمل ذللك مقدمة
(1) لمؤ لاء، قال سعيد : فانصرف لاون عن لقائهم [1 0] ابن عائذ ، قال : و حدثني الهيثم بن حميد ، حدثين

شيخ من السكاسك ، حدثين عمرو بن قيس ، قال : ولالي عمـــر الصائفة ، وأوصاني بتقوى الله ، وبالمسلمين خـــيراً ، وقـــال : إن رابطت حصناً فلا تقم عليه إلا يوماً وليلة ، فإن طمعت فيــه و إلا فارتعل ، فإن أرادوك على فداء ما في يديك من أساراهـم ؛ رجـــــلِ بر جل فافده ، فإن أبوا فر جل بر جلين ، فإن أبو فر جل بثلالة ، فإن

أبوا فأعطهم جهميع ما في يدك بر جل من المسلمين (Y) [1-7] عحمد بن عائذ ، عن الوليد ، قال : فأخبر ني سعيد بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز توفي يعي سنة إحدى ومائة ، وقد صر ف بعث الصائفة على أهل الشام والجز يرة والموصل ، ورلّى عليهم مسلمة ، فبلغه خلاف يزيد بن المهلب ، فصرف إليه بعـــث الصائفة ، قال الوليد : وأخبرخي غير واحد أن مسلمة بن عبد الملك rro/t^ (')

وقتاله (1)
[ 1 • V] محمد بن عائذ ، نا الوليد بن مسلم ، قال : ولَّـــى يز يدُ ابن عبدالملك المغيرةَ بن عمير الأزدي (T)، من أهل حر ستا ، فلم
 عزله ، فولى يز يد بن أبي مريع الثقفي (؟)، من مصيصة دمشنق ، فلم

(¿)


.ra-rilos ('انصh السُبت
 انظر تار يخ دمشق • •
 . بعدها

، rハV/70 (') تاريخ دمشق
 ; عكا ، معجم البلدان

العام ؛ يعين سنة إحلى ووائة الصائفة ، ووافتتح دلسة (') . و في سنة ثالوث و مائة غزا العباس بن الوليــــل الـــصائفة ؛ فنــافتتح دمنقــــة
(r)
[1.9] ابن عائن - وهو في إبازة منه عن الوليل - أخبري
بعضر شيو خنـا : أن يز يل بن عبدالمللك أغزى في سنة أربـــع ووائـــــة


الصانثفة اليسرى ى(r)

()


(r)

مر .ع (') أنه غز ا أرمينية 6 ووعليها معلق بن صفار البـر الي

عـمر بن عبل العز يز استعمل عللى أرمينية الحارث بن عمر اللكتاي . وأها الو ليل بن مسلـم فإنه أخحبرنا ؛ قال : حـثنـا بعض شـــيو خنا أن



 عبل المللك 6 و العباس بن الو ليلد 6 ثم ضر ب معهمـا من أهل الطائغة 6

 التهذيب ص 111 ( ${ }^{2}$ ) تاريخ دمشت:



فلما قدم مسلمة أقفل الجر اح إيهاماً له في أمر يز يد بن المهلب ، فلما قدم على يز يد بن عبد الملك بلغ يز يد أن .. (') قد خر جـت علـــى معلق بن صغار ، فهزمته ، فعزله ، فقّدم معلق على يزيد فجَنَّــــه ، فقال : ما جبنت ، ولكن لففت الخيل بالخيل ، والأبطال بالأبطال ؛


قلمها استأذنه في غزو بلنجر ، فأذن له ، فغز اها ، ففتحها (Y) [ 1 [ Y [

تسع ومائة أغزا - يعي هشام بن عبد الملك - هسلمةَ بن عبد الملك أذربيجان ()، وفرق جيشه في أرمينية وأذربيجان ، وغزا التــرـك في بالدهم ، فأظهر ه الله عليهم . و وي سنة عشر ومائة غز ا مسلمة أيضاً

التر ك



$$
6 \text { r79/09 تارينَ (r) }
$$

 . MrV
 . المیان rq/0人 (!
[ـ]
 يومئذ - يعي يوم قتل يزيد بن بشر الخصلي الكبي - على الناس ، فقال للجر اح : إي لأرجو أن تكون أسر ع إلى اللّ مي ، فقتـــلـ ، وقتل معه خمسون من قومه ، و كان على أهل دمشق ، و كان مقتل

الجر اح سنة اثنتي عشرة ومائة في خلافة هشام (1) [ 11 § $]$

 عبدالملك مع سعيد الحرشي ، قال: فلما دعاهم إلى لقاء خزر الذين معهم سبقة المسلمين فأجابوه إلى ذلك ، وأنه أرسله في فوارس طلبعة ليأتيه بخبرهم و حز رهم من الليل ، قال : فسرنا حتى أشـــرفنا علـــى عسكرهم ، فر أينا نساء المسلمين قد أوقدوا النيران على أبواب أبنية




 ورمعنا ، فأخبرنا سعيداً ومن معـــه ، يعــي بعـــــد قتـــل الجـــراح (1)

[ غزاة الطين ]

 العر ب قد سماه لنا ، فنسيته ، قد كان أصاب أهله وولده ، و وجعل له تخلية سبيل أهله وولده بابباغلغه تلك الر سالة إلى هشام ، والر جعة إليه

 الله يقر أ على أمير المؤمنين السالم ، ويخبره بسلامته و بسا(مة من معه من المسلمين ، بمكان كذا و كذا ، وأنه من عدوه منتصف ، و ميعز م على أمير المؤمنين ليردني إليه بعد إبلاغي الر سالة بخبر أمير المؤمنين ، قال : وي大اك ! من غير كتاب ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قــــال : فدعا بدو اب البريد فحمله من ساعته ، وأقام هشام يومه حـــتى إذا كان من غروب الشمس قال لخاصته : وييكم رسول ابلجراع يأتيني

 فأتي به ، فعقد له في عشرة من قومه على البريد ، وقال له : سا سر في



هشام بيله 6 و دفع إليه اللو اء 6 وقال : اد ع حامالٍ ، فنادى سعيد : يا فرج ، فقال هشام : أصنعت هذا ؟ قال : لا ، ولكنه أحل مو الي

رؤعو أن 6 قال هشام : هنا أول الفرج
قال : فحدثني غير ابن جابر أن هشاماً و جّه الحرشي علــــى
 مائة رجل ه وأمر ه أن لا يمر بشر يف مـن العر ب إلا اســـتنغر م مــنـ

- قو مـ فنعل

قـان : فحاثني عبل الرمـن بن يز يل بن جابر ، قال : فأقبـــل
سعيل الحر شي سر يعاً على البريل وأنا ببردعة على بيـت مال أرمينيــــة قان فلقيته فر أيته كاسفاً لو نه منخز لاً ظهره على دابته ، فلما دنوت

 قلت ير حمى اللّه ابلحرا己 ، فأسفر لونه و ذهبت عنه كآبته ، وأقبل علي
 رُ ضو ى إليه الفل 6 و بقية الناس 6 وأهل الحسبة 6 حى صار في الألف دو ن العشرة 6 فأخبر أن صاحـب خزر و جحه .مـا غـــنـم مـــن بـــلاد المسلمين من النساء و اللنرية وغيرهـم من أهل ذمتهم مع طر خان من طر اخخنته ، من غنو من عشر ين ألفاً أو قال ثالِين ألفاً إلى بــــلاده ،

فدعا المسلمين إلى قتالمم ولقائهم فأجابوه إلى ذلك ، فـــسار بمــن كان معه .

أهل هصص ، قالا : فسار إليهم حتى لقيهم هـم ، فقـــــاتلوهم قتـــالًا شديداً فنصرهم الله عليهم ، فاستنقذ جميع ما كان من ذلك والكّ والنرية
 الأبطال والفر سان منهم - يعين من خزر - ثـلاذين ألفـاً ، أو قـــالا: أكثر هنها ، فاقتتلوا قتالاً شديداً فهز مهم الله ، و قتلــــوهـم مقتلــــة لم


الملك بابلمو ع ، فولى قافلا" إلى بالاده (1)


 الصمد قال أبو عبد الله [يعني ابن عائذ] وقال الشاعر [يمدح سعيداً

الحرشي ] :
أنت النذي أدرك اللهّ العباد بــهـ بعد البلاء بتأييد إظفــــــــــار موفق لللهدى والرشد مضطلــع كيد الحروب أريب زنده واري تضمن الخلذب والإيمان منــبرد كالصبح أقبل في غر وإسفـــار لأمت ما شئت من شعب ومن شعب للمسلمين بجا غيرعثـــار على أوان شديد ليــس يعلمه من شأنـا كان غير الخالق الباري قد أبدت الحر ب فيه عن نواجذها وشمرت عن شذاها أي تشمار رأنت يوم أبى حزوان إذ رجعت فيه الطراخين ذو نقض وإمرار
 فجستهم جوس قرم ما يقيـــهـم بالخيل ننقض أوتارا بأوتــــار
 من كـل طر ف شديد الشعب منصلت هدا شق كصدر الرمح خطار
 أمام ليث هزبر فــرهم أزر صلب الدواس هصور هيصم ضار
 وْيوم أسراب إذ جاشت جموعهم وأسعروا نار حرب أي إسعــار
 فسرت بالحيل والرايات تقدمـــهـا بخيرة من عباد الله أخيــــــــــــار



[ غزاة السائحة
ابن عائذ ، قال : ونا الوليد ، قال : فحدثنا غـــير [llv]
واحا ممن كان في غزاة الطين أن الناس قفلو| منها وهم يقولـــــون : فعل مروان ، وصنع مروان ، ولا يذكرون مسلمة ، فكــــان ذلـــك


فوليها له (1)
[ 11 [ 1 ] مرزوق بن أبي الهذيل ، أو غيره ، قال: لم يرع هشام بن عبد الملــــك
 خر ج عليه لم يستأذنه و لم يعلم به حتى رآه فأفزعه ذلك ، وقـــــل : ويكاك ، مروان ! قال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : فردد هنا القول عليه مرارًا ، قال : يا أمير المُؤنين ضقت صدر اً بما ساء ذكره لأمير المؤمنين ، قال : فلم أر أن يكون في كتاب ، ولا أبوح به إلى أحد فترى فيه رأياك ، قال : ومهم ذاك ؟ قال : إنه قد كان مـــن غــــزو صاحب خزر أمير المؤمنين والمسلمين ما كان ، فساح في بـــالده ، وقتل عامله ، وانتهلك من حر مة الإسأخم ما قد علمه أمير المؤمنين ،

ثم قفل إلى بالده وقد أبقى على المسلمين عارها ما كانو ، ثم كان من رأي أمير المؤمنين في تو جيه مسلمة بن عبد الملك ما قد علمــــه أمير المؤمنين ، فو الله ما وطئ من بالادهم إلا أدناها ، و مــــا صـــــع ا شيئاً ، ولقد أخخر جه كسعاً كالمنهز م ، فلا يز ال عار ذللك فينا و فيهم مـا كانوا ؛ و ذللك أن مسلمةة لما رأى من جموعه و كثرة مـــن معـــهـ أعجبه ذلك ، فكتب إليه يؤدهـم لحر هـم ويتهلددهم بجموعه ، ثم أقام بعد كتابه نوواً من ثلاثة أشهر ، وقد هجعو ا همعاً لم يكن به طاقة ، وقَ رأيت أن يأذن لي أن أغزوهم غزوة أطأ فيهم حريمهم ، وأنتقم للمسلمين منهم ، فقال: قد أذنت للك ، قَــال : فأمــــلـي علــــيهم
 آتو كك ، قال : و يكتم ذاكك أمير المؤمنين من خاصته وعامته ؛ فإين لو قدمت البلاد أذعت محاربة أمة من الأمهم تمن حولنا غيرهم ، فـــــاٍ قاممت الجنود وفرغت من أمورهـم اغتر رهَم بالدنحول عليهـم ، قال : فافعل ، فو دعه وانصر ف ، فلا يدري أحد ما كلمه به من ذللك (1). [قال : ممن شهل غز اة السائحةة مع مروان أحلدهم شيـخ من أهل قنـــسرين ؛ (') Mro-ryslov تاريخ دمشق

قال : قدمنا على مروان في عشرين ومائة ألف فارس رامح هن جميع

 كتب إلى صاحب خزر يعرض له بالصلح ، فإن كان لك في شـــــ من ذلك هوى ، فوفد إي وافداً نعاملهم عليه ، يقدم عليك وفـك وفدي

 بجلسه ويقر ب منهم ويسمعهم ما يكبون ، و يتلطى على الأمة الــــيت ذكر حتى إذا فر غ فلم يكن إلا الشخوص أظهر لوفد الخزر الحسبة فأغضبهم ، ذلك فأسمعوه ، فأمر بحملهم على مر كبهم مـن البريـــــ

 الوفد إلى الباب ، ودخل هو من باب الل(ن ، وقدموا على طاغيتهم فأخبروه أنه بتهز بكهاز لم يروا مثله ، وأعد جمعاً لم يروا مثله ، وقد آذنك بحرب ، قال : و جاءه الخبر أن هنا مروان قد دخل عليـــك ، فجمع أهل مشورته وطر اخينه فقال : ما ترون ؟ ومــــا تقو لـــــون ؟ قالو ا: إن هسلمة آذنك بكر به وتصر ع في بالده حتي جمعت له ، وإن هذا اعتر اك فقد رهقكك ، فإن أنت سر ت إليه .من حضرك هزمــــك

وبلغ مناك ، و إن أنت أردت أن بتمع له لم يجتمع لك جنو دك ثاخثة أشهر ، وإلى ذلك ما قد بلغ منكك ومنك [كذا] ، فالر أي أن تلحق

 حت أجاز بنا هُ ا" في وسط بالادهم ، يقال له إرم ، شبهه لي الشيخ بدجلة ، من مخاضة دل عليها ، فأقام يجيز بنا كذا و كذا يو مـــا ، ثم سار بنا في بلادهـم مع النهر ، كلما سار وطيء من العمارة أكثر مـا خلف ، فسار بنا أياما فأتته هصايله أرمينية فقالوا له : أيها الأمــــر انصر ف إلى المخاضة وتدار كها قبل أن يكال بينك و بينها ، فإذم إن فعلو ا جمعو الك جموعاً حالوا بينك و بين القفول ، قال : فقبل ذلك

من رأيهم ، وتحمل حتى أجاز همم النهر راجعاً (1")
 فقلت للشيخ القنسر يين : فمن كان على مقـدمته وميمنته وميـــسر ته و ساقته - يعي مروان - حين غزا خزرَ في غزوة السائحة ؟ فقال : كان على مقدمته فلان ، فنسيته ، وعلى ميمنته عبد الملك بن مروان
rri-rroloy تاريخ دمشق (')

ابنه ، وعلى ميسرته الصقر بن صغوان الحمصي ، وعلى ساقيته (') ثابت بن نعيم الجلذامي ، وهذه الغزوة كانت في أيام هشام بن عبد

الملك ، ووولاه مروان بن محمد على الجز يرة وأرمينية (').
. (
. ITV/ry (')
[متابعة هشام بن عب المكك إغزاء الصوائف]
[|Y|] [ $\mid$ [ $\mid$ [
محمد ، فإنه حدثي أن هشام بن عبد الملك أغزى الصائفة سنة ست و مائة سعيد بن عبد الملك (')، و كنت فيمن غزا تلك السنة ، فصلى بنا الظهر أربعاً بدابق ، فدخل عليه مكحول فأفتاه بقصر الـــصالة ، فخر ج فصلى بنا العصر ر كعتين عن فتيا مكحول ، قال : فسمعت رجاء بن حيوة وعبادة بن مُسَي وعدي بن عدي يقولون : ما زلنـــــا
(Y) (Y)
 هشام بن عبد الملك أغز ا مسلمة بن عبد الملك الصائفة سنة ســـعع و مائة و سعيد بن هشام


 وتاريخ الطبري ra/V.r
 الملك ، كان منهمهاًا في لذات الدنيا فحبسه أبوه ، ثم أسند إليه بعض المغـــازي في نالافتــــه .


جكاعة الناس • و في سنة تسع و مائة أغز ا سعيل بن هشام
أرض الرو م أيضاً (1)
 أهل قنسر ين أنه غزا جي صائفة كان يقلمـها عمرو بن الو ضاح في غو

 الر كاب 6 يتلقى هجاعة الصائفة ، فلما كان من عقبة الر كاب على مر حلة أو مر حلتين 6 سمع منشداً ينشد : ألا من دل على بغلة كـــــــا يتبحها إلفها برذون كنا ، فلعا به عمرو ، فقال : ما تقول ؟ فأخبره مـا ينشد ، فقال : إنما البغال تتبع إلفها من البراذين و لا يعر ون بر ذون يتبع البغال ! فْما أنت ؟ و من أين أنت ؟ و من بعث بـــــ ؟ قـــال:
 الزٔهير 6 فأخالِه 6 فأخبره أنه عين للروم 6 وأنه خلّف أهل الرساتيق
 ما غنمـت 6 قال : ماذا لي إن نصحتتلك نصيحة تغنم بها .ماعتـــهم م
 . $\frac{\mathrm{T}}{} / \mathrm{y}$

وتحيز ها بإذن الله لمن معك وما معكك ؟ قال : لك الأهــــان وغــــــر ذللك ، قال : إن الذين حشروا إلينا من الرساتيق لم بيشروا إليه على بعث ضر ب لهم أعطوا عليها العطاء ، و إنما حشر وا إليها كر ها" ، وقا أقامو| وأبطأت عليهم ، فالر أي للك أن يؤذن مؤذنك في هذه الساعة أن يصبح الناس على ظهر نفير ليقيما [كذا] ، ثم يصبح غاديتـــهـ ؛ فيسير يوماً أو يو مين ، و تبلغهم ليو افوك عند إقباللك من العقبة ، فإذا ذهب الخبر إليهم بذلك ، وسرت يوملك ، رحلوا عنها أو أكثرهم ، عطفت عليهم ، فأضر هـا بإذن الله ، وقويت على من بقي منها ، قال
 ذكر ، من رفض عامتهم وقلة من ثبت عليههــا ، فتـــــاتلوه قتـــالاً شديداً ، فنصره الله ، و كان بيننا وبينهم معر كة تـــشبه الملحمــــة ،

وأجاز .ما كان سبا وغنم ، حت لـقنا أرض الروم . وذكر الوليد كان ذلك سنة أربع عشرة وماثة وأمير الصائفة
(1) معاوية بن هشام




ماللك ابن أدهم الباهلي ، قال : غزو نا الصائفة مـــع معاو يـــة بـــن هشام ، فلما قفلنا وقدمنا وفداً إلى هشام ، أنا فيهـم ، فلما قــــدمنا على هشام قدم وفذ البحر ، فأذن لنا هشام جميعاً فدخلنا عليـــه ،
 خطيبنا كالماً ، قال : وقد كان بعث 'البحر نُكبو ا قبل ذلك ثــــالث غزوات ، فتال خطيب البحر في كالمه : يا أمير المؤمنين لكل شيء إسطاماً (r) وإن إسطام الموالي العرب ، فإن كان لك بثغر ك في البحر حاجة فاسطم الموالي بالعرب ، فإنه أحسن لذات بيننا ، وأســـخى لأنفسنا ، وأهيب لنا في صدور عدو نا ، قــال هـــشام : صـــدقت

ونصحت ، فقطع البعث على المو لي و العرب (r)"


 ( من السيف ، تنج العروس مادة (سطم ) . () تا تاريخ دمشق
[TY0] ابن عائذ ؛ قال : قال الوليد : و في سنة ثمان ومائة أغز ا هشام بن عبد الملك معاويةَ بــن هــــشام الـــصائفة ، فــــافتتح العطاسن . و في سنة ثمان و مائة أغز اه فافتتح سقلة والبرة . و في سنة عشر أغزاه الصائفة ، وعلى مقدمته البطال ، فافنتح

خنجرة (1)
و ون سنة إحلى عشرة ومائة غزا معاوية بن هشام الصائغة ،
فافتتح خر شنة (「)
و ون سنة اثنيتي عشرة ومائة غز| معاو ية بــن هـــشام دابـــق
. والعمق
و في سنة ثالات عشرة ومائة أغزا معاويةَ بن هـــشام علــى
صائفة الناس (r)
[TY [ T [ [ ابن عائذ ] قال : قال الوليد : و وي سنة ثالوث عشرة


- الناس
( (') ناحية من بادد الروم ! هكذا قال عنها ياقوت : معحم البلدان


وأغزا سليمانَ بن هشام أيضاً في ذلك العام أرض الـــروم ،


ومائة أغزا معاويةَ بن هشام لسصعه [كذا] ـ وأقبـــل عمـــرو بـــن
الوضاح
و في سنة همس عشرة و مائة أغزا معاويةَ بن هشام الصائفة .
و في سنة ست عشرة و مائة أغز ا معاو ية بن هشام الصائفةً .


اليسر ى ، و سليمان ابن هشام (گ) الصائفة اليمين .
ونا ابن عائن ، قال : و وني سنة ثمان عـــشرة و مائــــة أغـــــز ا
معاو ية بـ هشام الصائفة .
r9N/YY (') نار (')






و وي ذلك العام توي معاوية بن هشام (')
[ 1 Y [ ]
سنة تسع عشر ة ومائة غزا عبد الر حمن بن القعقاع العبسي (T)، يعي
أرض الروم في خلافة هشام بن عبدالملك (r)

عشرة وومائة غزا عبد الملك العبسي (٪)

هشام ، قال : توين [ يعي معاوية بن هشام ] سنة تـــسع عــــشرة
و مائة . وغزا الصائفة بعله مسلمة بن هشام (")

، roy r roo ، ror ، rol (')


$$
.1 .9699
$$





 (") تاريخ دمشنق
 الصصائفة. تاريخ دمشفَ 70/01
[| ا~| | ابن عائذ | ، وعن الوليد ، قال : وأخبر آل معاو ية بن هشام ، قال : تو في يعني معاوية سنة تسع عشرة و مائة وعلى الصائفة بعده مسلمة ابن هشام ، وقريش بن هشام (!). قال : ولَّى هشامُ سليمانَ بن هشام الصوائف حتى توفي هشام ، و قتل معه
(r) في بعضها البطال ، ومالك بن شبيب
 الرحمن بن جابر أن هشاماً تابع إغز اء معاو ية بن هشام الصائفة سنين


سليمانَ بن هشام الصو ائف سنيات لا يليها غيره (r)



[س [ $]$
الصائفة (1)

الذي من آل معاوية بن هشام ] : إن هشناماً أغزی في سنة إحـــــى وعشر ين وومائة مسلمةَ بن هشام 6 وـيَى بن هششام (Y) بن عبد المللك

ذلك العام ملطية ، فر ابط بها تللك السنة (r)
[0 [ ا
عبل الملنك غزنَّا ابنه سليمان الصائفة سنة ثنتين وعشر ين و مائة فسلم
( $\varepsilon)$
-غنم

( ' تاريخ دمشف Y (

( )

$$
.17 \cdot / \mathrm{V}
$$



[ حروب البطال ]
[ مروان - شيخ من أنطاكية - قال : كنت أغازي مع البطال ، وقا
 أعجب ما كان من أمرى في مغازي فيهم ، فقلت : خر جـــت في
 خيولكم ، ولا تخر كوا أحداً بقتل ولا سبي حتى تشحنوا القرية (')، فإذم يف نومة ، قال : ففعلوا ، و افترقو ا في أزقتها ، ودفعت في ناس مـن أصحابي إلى بيت يزهر سر اجه ، وامر أة تسكت ابنها من بكائه ؛


مـن سر يره ، فقالت : أمسك يا بطال ، فأخذـته (r)
 قال: خر جت ذات يوم متو حداً على فرسي ، لأصــيب غفلـــــة أو منفرداً ، متسمطاً ثخلاة فيها عليق فرسي ، ومنديل فيه خبز وشواء ، فبينما أنا أسير ، إذ مررت ببستان فيه بقل طيب ، فترلت ، فعلقت


على فر سي ، وأصبت من ذلك الشواء ببقل البستان ، إذ أســهلي بطين ، فاختلفت مراراً، فاستفقت من دوامهِ وضعفي عن ما يمجيء علي من الركوب ، فبادرت وركبت ، ولزمت طريقاً ، واستفرغين على سر جي ، كراهية أن أنزل فأضعف عن الر كوب ، حتى لزمت عنقه متشبثاً ببر طنجه ، مخافة أن أسقط عنه ، وذهـــبـ بي و لا أدري أين يذهب بي ، إذ سمعت وقع حوافره على بالاط ، ففتحت عيين ، فإذا دير ، فوقف بي في وسط الدير ، وإذا نسوة يتطلعن من أبواب الدير ، فلما رأين أنه لا تبع لي ، ورأين حالي وضعفي عن التزول ، خر جت صاحبة منهن حتى وقفت علي ، ونظــرت في وجهـي ، وعرفت من حالي ، ورطنت لمن تحسب علي ، وأمرهن فتزعن عني ثيابي ، وغسلن ما بي ، ففعلن ، ودعت بثياب فألبستنيها ، وتر ياق ، أو دواء فشر بته ، ثم أمرت بي فجُعلت على سرير لها ودثار ، وأمرت بطعام فهيء لي ، فأتت به ، وأقمت يومي ذلـــك وتلـــــك الليلـــة
 ضعف من الر كوب ، وأقمت ليليتي ويومي وليلتي ، فـــذهب عــــي
 وسكت ، والسبات نو ק نفي كالفُّية ، لسان العر ب مادة (سبت) .

السبات ، وأنا ضعيف عن الر كوب ، حتى كان في اليوم الثالـــث ، جاءها من يخبر ها أن فلاناً البطريق قد أقبل في مو كبـــه ، فـــــــَمَرَتْ بغر سي فغُيِّب ، وأغلق علي باب بيتي الذي أنـــا فيــه ، و ودخـــل البطر يق ، فأنز لته متزلاً ، وواقتفت به وبي بأصحابه ، وأسمع بعض النسوة تخبر أنه خاطب لما ، فبينما هو على ذلك الحالة ، إذ جاءه من يخبره عن موضع فر سي ، وإغالاقهم علي ، فهمَّ أن يهجـم علي ، فأقسمتْ إن هو تعرض لي لا نال حاجته ، فأمسك ، وأقام قائلة في ذلك اليوم في قرى ، ثم قروح ، و خر جتت فدعوت بغر ســـي ، فخر جــــت إلي فقالت : إي لا آمن أن يكمن لك ، دع دعه يذهب ، فأبيت عليهـــ ، ور كبت فقفوت الأثر حتى لحتته ، و شددت عليـــه فـــــنـنـر ج عنـــهـ أصحابه ، فتتلته ، وطلبت أصحابه فهر بوا عين ، وأخخذت فرســـه ، و سمط رأسه ، ورجعت إلى الدير فألقيت الرأس ، ودعوها ومن معها
 على دواب الدير ، وسرت ههن إلى العسكر ، حتى دفعت هــــن إلى الوالي ، فجعل نفلي منهن ، فتنفلت المرأة بعينها ، وسلمت ســــــيائر الغنيمة في المقّسم ، واتخذهَا فهي امر أتي. قال أبو مروان : و كــــان

أبو ها بطر يقاً من بطارقة الروم ، لـــه شـــرف ، فكــــان يُهاديـــه ،
ويكاتبه (1)
[ ابن عائذ ، عن الوليد ، قال : سمعت عبد الله بــن راشد مولى خز اعة (「) يخبر عن من سمعه من البطـــال ، يخــــبر أن

 لتأتيه بالخبر عن غير إذن من الوالي ، قال البطال : فتو جهوا وأجلتهم أجالٍ ، فاستوعبو| الأجل ، فأشفقت من مصيبتهم ، ولائمة الخليفة ، وضعف أميرهم 6 فخر جت متو حداً ، حتى دخلت في الناحية الــــيت أمرهُم هـا ، فلم أجد همم خبراً ، فعرفت أفمم أخبروا بخفلة أهل ناحية
 فيه ، إن كان عدو يكاثرهم ، أو أعرف من خبرهم ما أسكن إليه ،
(') تاريخ دمشَق بر/r
( ') عبد الله بن راشد الخز اععي مو لاهم ، من أهل دمشق ، ثقة عابد ، ذكره اببَ حبان في الطبتة
 . $0 \cdot \varepsilon$
 البلدان 0 ع 1 .

فلم أُجد أحداً يخبر خي بشيء ، فمضيت حت أقــف علـــى بــــاب
عمورية (') ، فآمره بفتح الباب ، ففعل ، وأدخلين ، فلما صرت ا!لى بالطها وقفت ، وأمرت من يشد يدي إلى باب بطريتها ، ففعل ، وو افيت باب البطريق قد فتح ، و جلس لي ، و نزلت عن فرسي وأنا متلثم بعماميت ، فأذن لي ، ووضيت حتى جلست علـــى مثــــال إلى جانب مثاله ، فر حب وقرب ، وقلت : أخر ج من أرى ، فإني قــــ حملت إليك ، فأخر جهم ، و شددت عليه حت غلق باب الكنيــس وعاد إل بحلسه ، واخترطت سيفي فضربت به على رأسه ، فقلت له : قد وقعتَ هـذا المو ضع ، فأعطين عهـداً حت أكلمكك .مـــــا أردت حت أرجع من حيث جئت لا يتبعي منك خحلاف ، ففعل ، فقلت : أنا البطال ، فاصدقي عما أسأللك عنه و انـــصحتي ، وإلا أجهرــزت ت عليك ، فقال : سل عما بلا للك ، فقلت السَرِيَّة ؟ فقال : نعـــــ ، وافت البلاد غارة لا يدفع أهلها يد بالأمس ، فوغلوا جي الـــبالاد ، وومأوا أيديهم غنائمم ، وهذا آخر خحبر جاءني أفـم بـــو ادي كـــنا

 10i/k

سيغي ، وقلت : ادع لي بطعام ، فذعا ، ثم قمت ، وقال: اشــتدو بين يدي رسول الملك حتى يخرج ، ففعلوا ، وقصدت إلى الـــسر ية حتى قدمت عليهـم ونر جـت بـم .مــــا غنمــــوا ، فهــــذا أعجـــبـ

ما كان (1)
، قال : ونا الوليد ، قال : وأخبر قال: رأيت البطال قافلاٍ من حجه السنة اليت قتل فيها رحمـــه الله ، وهو يخبر أنه لم يز ل فيما مضى من عمره مشتغلاً عن حجة الإسلام .ما فتح له مـن الجهاد ، و سأل الله الحـج و الشهادة ، فإن الله قد قضى عنه حجته 6 و هو ير جو أن يرزقه الشهادة في عامه هنا ، ثم مــضى
! إلى مترله ، وغز! ا من عامه فاستشهـد (Y) [ 1 \&.] عبد الرحمن بن جابر : أن هشاماً تابع إغزاء معاو يـــة بـــن هــــشام الصائفة سنين ، يفتح له فيها الفتوح ، حت تو يو معاوية بن هشام ، ثم ولي بعده سليمان بن هشام الصوائفَ سنيات لا يليهــــــــــــيرد ،




فخر ج في سنة من ذلك في بعث كثيف 6 ووو جه مقلدمته في ثمانيــــة آلV 6 عليها ماللك بن شبيب (')، وأصـــحبه البططــال 6 وأمـــره مششاور ته والأخلا بر أيه 6 فخر ج معه حتى وغل قال ابن جابر : فحلثين من سمع البطال بخبر ماللك بن شبيـب وهــــو بأقرُن (') أن بطر يت أقرن أرسل إليه ، لصهر بينه و بينه ، أنه يأتيـــه حتي يكلملك بكالام لا تحتمله الر سالة ، قال : فتخر بحت إليه حـــت
 كم أنت ؟ فقلتت : في كذا و كذا ألفاًا وزدت 6 فتال : مــــا أدري ما تقو ل 6 إلا أن أصححابك أقل مُا قلتت ، و بيننا وبيناك من الصهر ما قل علمـت ، وهان إليون قد أقبل في نخو من مائــــة ألـــف ، وهـــــو ير يدلك 6 لـا بلغه من قلة جيشلك ، فما كنـت صانعاً فاصنعه في يو ملك هأا ، فإني قِل أخبرتلك الخبر ، فانظر لنفساك ، و ها أنا قل أخبرتك الخبر فانظر لنفسلك وومن معك ، قال : فما الر أي ؟ قال : الر أي أن

 1. . الخدأثق ص
 تسمى (قرة حعصار) بالقر ب من عمور ية ، وتسميها المصادر البيز نطية Acroinon

تأتي إسناده 6 فإها مثغر ة مغتو حة 6 فتلدخل فيها ، و تشنل دن ثخر هـا 6
و تقاتلهم من و جحه واحل 6 حت يأتيلك سليمان بن هشام بالصائفة 6 فقال من عنل ماللك من قومه : أراد والله العلج أن يلحق بك سماعها وعيبها ، فأخحذ ماللك بقو هم 6 فقام عنه البطال ، ووضى ماللك يو مه ذلك 6 و من الغل 6 فبينا هو يسير إذ أشر ون على أرض رأى فيهــــا
 جيشه 6 وو اتر ى من السو اد الرماح وآلة الحر بـ 6 قال : الــــر أي ؟ قال : اليوم ، وقلد تر كته بالأمس ! ، قال : الر أي أن تلقاه فتقاتلــــه حتى يیكم الله ، قال : وولقيناه ، فتاتل مالنك و من معه حت قتـــل في

(1)
 قال : فححلثين من سمع البطال يخبر ماللك بن شبيـب يعين أمير مقلدمة الجليش الذي قتل فيه 6 عن خبر بطريق أقرُن - صهر البطال - : أن ليون طاغية الرو م قلد أقبل في نحو مائة ألف ، فــن كر الحـــلـيث في إشارة البطال عليه باللححاق ببعض ملـن الـــرو م المقفلــــة المخر بــــة ،

و التحصن به حتى يلحقهم الأمير سليمان بن هشام ، وعصيان مالك ابن شبيب البطالَ في رأيه هذا ، قال : ولقيناه يعين ليون ، فقاتـــلـ ماللك ومن معه حتى قُتل في جماعة من المسلمين ، والبطال عصمة لمن بتي من الناس ، ووال عليهم ، قد أمرهم أن لا يعصوه ، فالا يذكروا
 فذذر بعضُ منْ كان معه السمَه ؛ وناداه ، فشدت عليه فر سان الروم حتى شالنه برماحها عن سر جه ، وألقته إلى الأرض ، وأقبلت تـــشـ على بقية الناس ، والناس دعتصمون بسيو فهم ، حـــتى كـــان مــــ اصفرار الشمس . قال الوليد : قال غير ابن جابر : وليون طاغيـــة الروم قد نزل عن دابتهه ، وضر ب له مفازة ، وأمر برَهَبَته وأســــاقفته فحضر و1 ، فرفع يله ، ورفعوا أيديهم ؛ يستنصرون على المسلمين ، وزاد أمر قلتهم ، وقلة من بقي ، فقال : ناد يا غلام برفع السيف ، وتر ك بقية القوم لله ، وانصرفوا بنا إلى معسكرنا ، والقوم في بلادنا ، نغاديهم ، ففعل ، قال ابن جابر : وانصرف إلى معسڭره ، وبات ، وأمر البطال منادياً فنادى أيها الناس عليكم بسنادة ، فادخلوهــــا ،

 مكانه ، وثبت معه قريب له في ناس من مواليه ، وأمر من يــسسير في

أوائلهم من يقول : أيها الناس الحقوا ، فإن البطال يسير بأنخراكم ؛ وأمر من يقول في أخراهم أيها الناس الحقو| فإن البطال في أو لاكم ؛ يهديكم الطريق ويهيئ متزلكم بسنادة ، فمضى الناس فلم يصبحو إلا وقد دخلو| سنادة ، و افتقدوا البطال، فأجمع رأيهم على تحصينها والقتال عليها . قال : وأصبح البطال في مكانه في المعر كة ، بــــ رمق ، فلما كان من الغد ركب ليون بكيشه حـــتى أتــى المعر كــــة فو جدهم قد دخلو| سنادة إلا البطال ومن بقي معه ، فـــأخحبر بـــه ،
 رأيت ، كذللك الأبطال ، تَقتلُ ، وتُقتـــلْ ، قـــال ليـــون : علــــى
 أنفذت مقاتله ، فقال : هل من حاجة ؟ قال : نعم ، تأمر من ثبت معي ، ومن في أيديكـم من أسارى المسلمين بولايتي و كفي والصالة علي ودفني ، وتخلي سبيل من ثبت عندي ، ففعل ذلك ، و قصد إلى الناس بسنادة ، فحاصرهم ، فبينما هم على ذلك إذ أشر ف من سند أو شيء مشرف على فرسه في رجال على خيول الطالئع ، وهــــو
 هشام ، يخبر سرعة سيره إليكم ، وهو آتيكم أحد اليومين ، فـــسر ذلك المسلمين ، وأصبح ليون سائر اً بعسكره ، قافالً إلى القسطنطينية

حتى دخلها ، وأقبل سليمان بمن معه حت نزل بسنادة ، وأصلح إلى
من كان بـا حتى رحل عنها.
وقال الشاءر :
ألم يبلغك من أنباء جيشٍ بأقرُنَ غودروا جثتناً رماما غدوا من عندنا بصـريع أمر يكوبون المهاوي والظاهاما تقودهم حتوف لم يطيقوا لما دفعاً هناك ولا ولا خصا و لاقتهم زحوف الروم هِّي بير ار الضحى بعض الأكاما



 نأت عن مالك فيه بواكي ثوا اكل قد شجين به اهتماما







فلا تبعد هناللك من شهيد
قال أبو عبد الله ابن عائل : وليس هذا الـــشعر مــنـ
(1) حديث الوليد
[ 1 \& $\uparrow$ [ $]$
عبد الرحمن بن جابر ، أخبرِني من غز| معه 6 يعي البطال ، أنه ممع
 سرية ثمانية آلاف وتخوها ، يليها رجل من قيس ، فيقتل ومن معه إلا الشر يد ، وآية ذلك أها خيل جر يدة ليس معهم إلا راحلة ، فانظر وا هل ترون إبالًا أو راحلة ، فر كب بعض أهـــل البحلـــس ففـــــال في العسكر ، فقال : لم أر إلا راحلة عند آل فالن ، قال : ولقينا العدو ،

(انتهى الحريث عن البطاd )
E.V-を.o/r (' (')

 ( r (

عمر بن عبد العزيز ولى على غازية البحر المحارق بن ميـــسرة بــن

 يز يد ، وولي هشامُ بن عبد الملك فأقره سنتين ، ثم عزله ، وولَّلَ بر يد





طبر ية ، فقتله (1)

 - الحاربي

حدثنا الوليد ، نا غير واحد أن سبب ولايــة هـــشام بــن عبد الملك الأسودَ بن بلال غازية البحر أن والي دمشق ولى الأسودَ ابن بلال ولاية مدينة بيروت من ساحل دمشق ، لمان أم الأســـود

عند سليمان بن حبيب القاضي ، فأغارت الروم على ســـنـ مــــ التتجار مرسية بنهر بيروت ، فذهبت هـا ، ومرت هـا على باب ميناء بيروت ، وأهلها نمسو كون بأيليهـم هيبة له ، فصاح الأسودُ بهــــ ، وركب قو ارب فيهها لنسيه [كذا] وقد أفتق بطلبهم حتى استنقذ تلك المر اكب ، و قتل منهم ، و كتب إلى هشام ، فكتب هشام إلى الأسو بو لايته على البحر ، فلم يز ل يكمدُ حز مه وعزمه وصنع الله نه حتى
 فعزله ، ووولاه الأردن ، ووولى غازية البحر المغيرة بن عمير (1)
 القارىء (†)، وابن أبي كريمة أن الروم قاتلته على باب ميناء صور ،
 فأرست سفينة من سغن الروم بأهلها على جزيرة صور فأســـرهـم ؛ و كتب ابن أبي مريم إلى هشام يخبره بقتال الرو م إياه على باب ميناء صور ، فو جه إليهـم ابنه الشنر ف فهزمهم ، وأدرلك سفينة في جز يــــرة صور راسية فأسر أهلها ، قال : و كتب صاحب البريل بطبرية ؛ إن
. 7V/9 النصدر السابق (') (') هكذا ، و القّارىء تصحيف عن الفار سي ، كما مو غي سائر الرز اليات .

الذي ولي قتالفم وطلبهـم خالد الفارسي ، فكتب إليه هشام : إنـــه ليس بالشر ف ولكنه الوضيع ، و كذبت ، فنقل ' خالداً وأصـــحابه ذلنك المر كب ، إلا همسة ، وعزل يزيد ، وورّلى الأسود بن بــــالـل
(r)
$\cdots!)^{\leq 1}$
[ 1 \& 7] [
يزيد ، يعي في شهر ربيع الآخر سنة خمـــس وعـــشرين ومائــــة ،
واستعمل على الصائفة أخاه الغمرَ بن يز يد (「) ابن عائذ ، و حدثنا الوليد ، قال : فحدثين غير واحا

بحديث قد وهمت فيه ، أن الغمر بن يز يد شت في صائفته هذه ، وأنا
أشك في صائفة أخرى بعدها بسنة [كذا] وثاليّن ألفاً .
و قتل الوليد بن يز يد على ذلك و لم يكى للناس صائفة بعد ذلك (६)
( ' ( ) هكذا ، و يستقَيم انُعنى واللغة لو قيلـ فنفُل .

 . YYY، Y../V (')
 : . rA= (")


 حاله ، قال واصل : للا الختلف قسطنطين وأرطباس بعثي قسطنطين



 قال زاصل : فتكلمت عند الوليد ، وقامت البطارقة بلغـــت عــــن صاحبها ، وقامت بطلارقة أرطباس فتكلمت عن أرطباس ، واستمع
 لنصرت قسطنطين على من خالفه ، ولكن انصرفوا ، فكلكم عدو ، وليس بيين وبين أحد منكم إلا السيف ، ثم أقبل على البطارقة الذين جئت همـم فقال : أرأيتم صاحبنا هذا أثخنته الجر احة فأسرتوه ، فلا
 معكم ؟ فقالوا : بل أثخنته الجر احة ، فحبسين الوليد ، وأمر بالجيش

فسيروا ، وأمضى الغمر بن يزيد في صائفته ، فو افن الختالفاً بئ
(1)

فنینم و سبى



(*)

************
rヘr/Tr (')

 . 1 /ov ( ) معـن العاملمي من القادة في العصر الأموي المتأخر ، ولي غازية البحر لمروان بن محمد . تاريخ

 البّحر فِ أيام مروان بن محمد. انظر عنه : تاريـخ دمشق Y/ Y Y و ما بعلاها .
 عائن بإسناد ابن عساكر نفسه في Y/T Y Y Y H أما الحارت بن سليمان فهو من القادة البححر يتن ولاه مروان بن محمل غازية البحر . انظر عنــــه :

[ العصر العباسي ]


 وتقوية المحاهدين ، فكان من ذلك إغزاء أمير المــــؤمنين أبي العبــــس عبد الله بن علي (1) على ما .. جرد هِا الناس إدر اك مائة ألـــــ أو

يز يدون حتى افتتن عبد الله بن علي بعد وفاة أبي العباس (r) لـ [

الكنالي (r) قال : كنا في سنة خمس يعي و ثالِيْن و مئة وعبل اللّه ابن علي يومئل بدابق على صائفة الناس ، و معه من أهل الشام ووغيرهـم نو من مائة ألف ، قال أبو الحريش : أظنه عام عمورية ، قلنا : وما
( (' ابن عبد اللّ بن عباس ، عم السفاع والمنصور ، من الشجعان الأبطال ، ساهم في تأســـس
 الوافي بالوفيات (



ذلك يا أبا حر يش ؟ قال : غزو نا الصائفة مع عثمان بن حيــــان في خالْفة يز پِ بن عبد الملك حت نزلنا على عمور ية ، وأقام عليها ستة وثناذين منجنيقاً ، و جدّ في حصارها وقتالهم إذ خرج رجل منا من كنانة من أهل فلسطين إلى البراز ، في دير الحبيش الـــنـي دوهنــــا ، فكلمه الحبيش ، وقال له في ذلك قولاً أتانا به عنه ، فذهبنا بـــه إلى عثمان بن حيان ، فأخبره همقالنه ، فر كب معه حتى وقـــف علـــى الحبيش ، وأمر صاحبنا أن نكلمه ، فتقدم فكلمه ، فتال : إبي قــــ أخحبرت أميرنا ممقالتاك ، وها هو ذا قد أحب أن يسمعه مناك ، قال الحبيش : أجل هو كما قلت لك : لا تقلدرون على فتحههــا حـــى يكون الذي بينكم رجل من أهل بيت نبيكم ، و حتى يكون فـــيكم قوم شعورهـم شعوز النساء ، ولباسهم لبـــاس الرهبـــان ، فيومئـــن يفتحوهنا ، فو الله لكأين أنظر إليهم يدخلو فا من هذا الباب ويغر جون مـن ذالك . قال أبو الحريش : فعاد عثمان إلى متزله ، وأمر بتحر يـــق ابمحانيق ، وأمر منادياً ينادي : يا أيها الناس أصبحو اعلى ظهر مغيرين

إلى داخل أرض الروم ، ففعل الناس فمضى ، ثخ قفل بنا (1)

[lor [ 10 l [
أغزى أبو العباس جماعة من أهل الشام والجزيرة والموصل كما كانو يغزون ، وأغزى جماعة من أهل خر اسان وأهل العر اقين ، وولى على جماعتهم عبد الله بن علي ، وأمره بالإدراب ، وورلى أبا جعفر عبدالله ابن محمد المو سمَ ، معه أبو مسلم ، فشخصص عبد الله عن دابق حين نزل دلوك (1) ير يد الإدراب ، فتو في أبو العباس يوم الأحـــــــ لاتــــين عشرة خحلت من ذي الخجة سنة ست وثلاثين ومائـــة ، و كانـــت خـالفته أربع سنين و ستة أشهر ، وعهلد إلى أبي جعفر في مرضـــه ، وعيسى بن محمد ، وعيسى بن علي ، ومن كان بالأنبار منـــــــم ، فرأوا كتمان عبد الله بن علي ذلك ، ليتم إدرابه ، و كتبو ا ا!ل صال ابن علي - وهو .مصر - بولايته على عمله الأول ، وعلى من كان
 الر سولُ بذلك إلى علي بن صالُ بن علي بقر يب له بكلب ، فباح به
 الُمستكتَمُ عاملَ عبد اللهّ بن علي على حلب ، فكره أن يكتب بما لا
 معحم البلدان

ينفقه إلى عبد الله بن علي ، فأرسل في طلب الرســول ، فأدر كـــهـ بقليل ، فأخخل كتابه ، فبعث به إلى عبد الله بــن علـــــي - وهــــو بدلوك - فقر أه ، فجمع إليه الناس ، ونعى أبا العباس ، ودعــــا إلى نفسه ، واستَشهج هميدَ بن قحطبة وأصحاباً له أن أبا العباس قد كان جعل له العهلد ين مسيره إلى مروان في الزاب إن هو هزمه ، فشههدوا له بذلك ، فبايعوه بالخلافة ، وانصرف عن الإدراب ، ومضى يريد العر اق فمر بكر ان ، و فيها موسى بن كعب عامل لأبي جعفر علــى من خلف بحر ان من ولده وأهل بيته وأمو اله ، فـحاصرهم أربعـــــن ليلة ، وقدم أبو جعغر العر اق فو جه إليه أبا مسلم في نو من أربعين ألفًاً ، نقاتل عبد الله بن علي فاتحة سنة سبع وثنالثين ومائة وأشـــهـر

 كتب إلى صالح بن علي في ولايته الشام وما كان يليه من مــصر ،
 يليها ، فكان ذلك أمناً للبالاد يي تلك السنة. ثم غزّا أبو جعفر ســــــة

ثمان و ثالثين و مائة جماعةً من أهل الشام والبِز يرة والموصل ، ومْـــنْ
كان مع صالُ بن علي من جيوش أهل خر اسان (1)
[ أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين أبي جعفر عبد الله بن محمد أغزى صالـ ابن علي (r) في سنة ثمان وثالاثين ومائة ، في نيو من سبعين ألفا .
 سنة تسع وثلاثين ومائة في سبعين ألفاً ملطية ، وأمضى طائفة منهم
(!) (!) ألى أرض الروم
[
أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين أبي جعفر عبد الله بن عحمد أغزى صالخ ابن علي ، ثم أغزى عبد الوهاب بن إبراهيم ، والخسن بن قحطبة ،




( '



و كان من ذلك إغز اؤه العباس بن محمد إلى حصار أهل كمـخ في نو
من ستين ألفا (1)
[100] [100] : محمد بن عائذ ، قال : قال الوليد بن مسلم :

صال بن علي سنة ثمان وثالاثين ومائة في نحو من سبعين ألفاً .. قال ابن عائن : واجتمع الأمر لأبي جعفر في سنة سبع وثالاثين ومائة فلم يكن للناس صائفة ، إلا أن أبا جعغر كتب إلى صالح بــن علي في ولايته على الشام وما كان يليه من مصر ، ويأمره بالــــــير
 فكان ذلك أمناً للبالاد في تلك السنة ثم أغزا أبو جعفر سنة ثمان وثلاثين و مائة جماعة مـــن أهــــلـ الشام والجز يرة والموصل ومن كان مع صالِ بن علي من جيوش أهل خر اسان .
 الأعلى ، ولعله المراد هنا ، معجم البلدان

وأغزا العباسَ بن محمد (') في جماعة مــن أهـــل الــــشرق ؛
واستعمل على جماعتهم صالخ بن علي ، فولى صالخ مقدمته عامر بن إسماعيل الجمر جالي ، وعلى الميمنة العباس بن محمد ، وعلى الميـــــر

عبد الله بن صال ، فأدربهم صالخ حتى أتى دارتين (「() وما يليها . ثم فعل سنة تسع وثالثين و لم يلق جيشاً ، و لم يفتح مدينــــة ، و لم يغنم غنائم مذكورة ، فانصر ف الناس في عافية . ثم أمر صالح ابن علي بالمعسكر بلدابت بمن معـــه مـــن أهــــل

خر اسان في سنة اثنين [هكذا] وأربعين و مائة . ثم أغزا صالح بن علي في سنة ثاللث وأربعين و مائة بمن معــــ من أهل خر اسان و بعثاً ضر به على أهل الشام ليس بالكثيف ، وأمرد أن يعسكر هـم بدابق ، ففعل ، وو جهه هالال ابن ضيغم الــــسالْمي
 الُوسم ، وغزا الرو ، ، توفي سنة - .
 التعر ، لكنه لم يمدد موقعها .

من أهل دمشق - في جماعة من أهل دمشق ، فبنوا علـــى جــــسر
سيحان حصين أذنة (')
[ 107 [ 107 وعن ابن عائذ ، قال : وو جه يعين المنصور في تلك
السنة - يعين سنة اثنتين وأربعين ومائـــة - عبــــد الوهــــاب بــن
إبر اهيم (Y) ، معه الحسن بن قحطبة في جماعة من أهل خر اســــان ،
وأهل الشام ، والبلزيرة والموصل ؛ و أمرهما أن يبنيا ما خر بته الـــرو م
من حائط [lov]


، TY-7/r ا (



أَتْتها

 - Log raq/ry


الحر اساني (') في جماعة من أهل خر اسان إلى المصيصة ، فبنى مدينتها
(القديكة وعمر ها ، وأنز لما الناس (r)

 قال : ور كب ابن أسيد على بغلة له شهباء ، وقد تعبأ الناس وهيأوا وروطنوا أنفسهم على القتال ، وأقبل ابن أسيد على الناس بو جهه ، فوعظهم و حرضهم ، وقال لمم وأبناء المهاجر ين والشهداء إن الله قد أنعم عليكم وأحسن إليكم أن رزقكم الله هذا الأجر ، و ساقكم إلى هذا المو ضع ، و جعلكم مـــــن يختم عمره بالشهادة في سبيله ؛ اليت يكفر هـا ذنو بكم ، و يــــنـلكـم هـا الجلنة ، ويزو جكم من المور العين ، وقابلوا اللهّ في هذه المــــو اطن بالحسىن ، واستححيوا من الله أن يطلع من قلو بكم علـــى ريبـــة أو خذلان أو فرار من الز حف ، فإن الله مقبل عليكم بو جهه ، و قـــــ
 بعض المغازي في بالخد الروم أيام المنصور ، ثَ أسندت إليه الولاية على بعض نواحي خر اسشان ، زُ فُ
 . rV/Vr ( ${ }^{2}$ ( تاريخ دمشق


اطُلعت عليكم الحور العين ، وز خر فت ابلحة ، وأنتم أبناء الشهجاء ، ومن فتح الله بهم القالِ ع والمدائن والحِصون و جز ائر البحور ، وليس موت بأكرم من القتل ، فالو يكدثن إنسان نفسه أن تزول قدماه من مكاهُما لفر ار وولا هر ب ، فو الله لو فعل ذللك فاعل منـكم ليخطفــــه أهل هنا الجبل و هنه الأمم ولكانو ا أعدى العدو له ، فاســــتودعو| دماءكم هنمه البقعة فإنا بقعة طيبة ساقكم الله إليها وأكر مكم بما ، واعلموا أنه آخر يوم من اللنيـا ، وأول يوم مـــن الآخــــرة ، وإنمـــــا تقاتلون من لا يعر ون الله و لا يو حله و من يعبد الـــشمس و النـــــار ويأكل الميتة 6 لا يحر ف له رباً ناداً عن التو حيلد وأهله ، فلتــهصدق نيتكم ، وليحسن ظنكـم بثو اب ربشكم 6 وإبخاز موعلده لكم ، و ققـــل استخلفتت عليكم عبد الرمن بن أسيد إن أصابتي مصيبة ، ثم تقلدم ابن أسيد إلى كل جند في الصف فنكلمهم هنا الكالام 6 ثم انصر فو إلى الميسر ة فكلمههم .مثثل ذلك 6 ثخر رجع إل مو ضعه فتر ل عن دابته 6

وز (1) (1)
(1) تاريخ دمشق (1)/70
 ست وأربعين ومائة مع العباس بن سغيان الخنعمــــي ، فكــــان أولـ


كان على الصائفة سنة أربع وڤفسين زفر بن عاصم ، و في ســـنة
ست و خمسين ومائة زفر بن عاصم (「).
[ 1717 [ 17 [
الأمر إلى المنصور عبد اللهّ بن محمد ولى صالَ بَنَ علي على الشام ، فوَّلّى غازية البحر يونس بن الليث المنر العبسي ، ثم ولى المنصورُ العباسَ



 تعض المدن فغنم وعاد . تاريخ دمشق 99 / ـ ؛ وما بعدها .

ربيعة السلمي ، تم ولى بعده الغمرَ بن العباس السخــسكي ، ثم ولى
من بعده عبدَ اللهّ بن الأسود المحاربي (1)
[17T [ 7 [

ابـ عبد الملك العبسي (r)
 المنصور من بعده - يعي صالُ بن علي - إبراهيمَ بن صالخ (r)
 النصري (؛)، ثم عزل إبراهيم ، وولى ابن أبي عوف الكوفي ، ثم ولى

علي بن صالح الأردن والبحر (د)


. 9o/ry, nolsc rr./ro

90/YV ان ا' (')

 (") تا" (")




قال : كان على الصائفة في سنة ثلاث و همـــسين معيــو ف بــن
(r)

و وي سنة ثمان و ثمسين ومائة معيوف بن بيى (المذ كور ().

كان على الصائفة في سنة خمس و خمسين ومائة يز يد بن أسيد .




دمشق

ov。

وفي سنة سبع و خمسين ومائة يز يد بن أسيد ('). [1 TV] ابن عائذ ، قال : واستخلف المهاي فولى الصائفة

سنة تسع و خمسين ومائة العباس بن محمد .
وفي سنة ستين ومائة ثمامة بن الوليد العبسي (「) [1 M C ] عبد الكبير بن عبد الحميلد غزا الصائفة سنة أربع و سنين ومائــــة في خالافة المهدي . قال ابن عائذ : فأخبر ين الوليد بن مسلم أنــــه ولى
 و'المول ، فكان على أهل فلسطين عحمد بن زيادة اللخمي ، وعلى أهل الأردن عاصم بن محمد من أهل الأردن ، وعلى أهل دمـــشق


الكندي وذكر الحديث (r) [179] ابن عائذ ، أخبرين الوليد بــن مـــسلم أنـــه وَلى عبد الكبير - يعين ابن عبد الحميد - الصائفةَ يعيز في خالافة المهـدي

على أربعين ألفاً من أهل الشام والبِزيرة والموصل ، فكان على أهل فلسطين محمد بن زيادة اللخمي ، وعلى أهل الأردن عاصـم بن حُمد من أهل الأردن ، وعلى أهل دمشق عاصـم بن بحدل الكبلي ، وعلى أهل حمص عبد الرحمن بن يز يد الكندي ، وعلى أهل قنسر ين وعلى أهل البز يرة ابن مدحر ج الربعي ، وعلى أهل الموصل ابن العـــــــاهم

الأزدي من السحاج ، وأنه نزل دابق ، وذكر الحديث بطوله (1). [lV.] أخبره : أن المهدي أمير المؤمنين ولى ابنه هارون الصائفة ، وركـــان فيها من أهل الشام وأهل خر اسان وأهل الكوفة و البصر ة و متطوعــــة أهل الحجاز و اليمن مئتان و ثمانية آلاف ، فكان على أهل فلـــسطين عحمد بن زيادة اللخممي ، وعلى أهل الأردن عبد الملك بن اللـماث ،
 عيسى بن عمر الكندي ، وذكر بعض الغز اة (Y). を \& 0/09.
[|V|] قال ابن عائذ: واستخلف موسى بن محمد ، فغـــز ا
سنة تسع و ستين ومائة معيوف بن بيى (1) (IVY]

فغز ا في سنة إحدى و سبعين ابن الأصم ، و في سنة اثثتين وســـبعين وهائة عبد المللك بن صالح (Y)، و لم يكن للناس صائفة حـــى غــــز

الققاسم بن هارون أمير المؤمنين سنة ثمان وثمانين و مائة (T) [lVr] [ ${ }^{\text {[ }}$ [ ابن هارون سنة خمس عشرة ومائتين (£)؛ فافتتح قرة و حصوناً معها على صلح فأخر جهمم منها و خر هـا ، منها حر بلة ، وو جدهـم قبل أن
 و خر به ، و حصناً يقال له : لاما ، فاستزل أهله بالأمان على أنفسهم وأمو الهم ، وهدم الحصن وخر به ، و حصناً يقال له : زلزلن ، على





(") وقارن بتاريخ خليفة ص ع ا0 ؛ و تاريخ الطبري

مثل ذلك ، فهدم الخصن وخربه ، و حصناً يتـــال لـــه ：برو لــــ، ،
 المسلمين ، و قتل من الكفار عدة ، ثم طلبوا الأهــــان ، فأعةُـــاهم ؛ وهدم الخصن ونر به ، و خلف هِا عسكره ، ثم مضى إلى حـ يقال له ：فونة ه، فاستزلهم بالأمان ، ثم مضى إلى حصن يقال لـــه ： ولاقوس ، فتحصنوا ورموا بالـجارة ، ثم سألوا الأمان فأعطاهم ، تم هدمه و خربه ．غخ غزا سنة سبع عشرة ومائتين ، فحاصر لؤلـــؤة ، ثم انصرف عنها و خلف عليها قائداً من قو اده يقال له ：عجيف ،

 عشر ين سنة ، ومات ابن ثمان وأربعين سنة و شهر ين أو ثالثة（٪）

米米米米米米米米米

$$
\begin{array}{r}
\text { (1 }) ~
\end{array}
$$




H


| التونيقي | الطبري | الآلتُنوّ | خليفةِ بن خبِّط | ＊الْتونِيقِ | ابن عانذ | اللسنة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tr＇$=$ |  <br>  | $\cdots$ | عـلـ |  |  | ： |
| rıi＝ | عبا | 14 r |  | ratr |  | ： |
| rre： |  هيرّ | $\cdots \mathrm{r}$ |  النزز اري（ت） |  | أبر كالثم الأزدي（ث） | $\because$ |
| r\％ | ． | $\stackrel{1}{ } \stackrel{r}{ }$ |  | $\begin{aligned} & \text { wing } \\ & \therefore \text { wiv } \end{aligned}$ | ماللغ بن هبرة（ش） <br>  | ：$*$ |
| rr！$=$ |  <br>  عقبة بـن عانر المهي（ البح，） | $\begin{aligned} & 1=r \\ & 14: \end{aligned}$ |  <br>  | $\begin{aligned} & \text { ruiv } \\ & \text { دNivy; } \end{aligned}$ | أبو عبد الر هـ | ： |
| rri，$=$ |  1 | 197 |  | $\begin{aligned} & \hline \text { asiot } \\ & \text { ri/itr } \end{aligned}$ |  | $=$－ |
| reris |  | 1．0 | فضـلة بن غببد（ニ） |  |  <br>  | $=$ |
| r．a\％ 0 |  <br>  <br>  | r． | （ニ）（～～ ； | －ire | عبد الٌ هـ، | －r |
| tix： |  | r． 1 | （J）（J） | remr | Rex | $=\mathrm{r}$ |
| rario |  | 「＇ |  | 「こ．斤！ | سفبان بـ， | $\because$ |



| r：2\％$=$ |  <br>  | r＇r | سفبان بٌ شَّ | s．rrs | عبد الر حم～ | $\rightarrow$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| r．1／＝ |  | サ＂ | مسعر | ＋r．$\because=$ |  | $=:$ |
| r．A／0 |  | rir | عبد النّ بّ تيس（ ن ） | $\begin{aligned} & : \because r=\% \\ & r r . \div= \end{aligned}$ |  <br>  | $\because$ |
| r．$=1 /=$ |  النبحر ；قْتَ ）أو حنادز بــ ألي أمين | $\begin{aligned} & \text { Tir } \\ & \text { ri: } \end{aligned}$ | ． <br>  | rsasi．rasi！ | ع－م， | ＝1 |
| riz／＝ |  | 「！ |  | 「只’｀ | حادث بـن أبي أمية（ ） | $\because 9$ |
| rerls | مالنٌ بـ تبد الشّ | Tr |  | Tr＇a | مانّ | i． |
|  |  | ${ }^{r} \mathrm{r}=$ | دانْث بـ | Tr9 | مالن | 71 |
|  |  |  |  |  | يزين بن أسد | ： |
| $1: 517$ |  | r7v |  | 「①こ？ | محمل بن مروان | vr |
|  |  | 「7ヵ |  | T $1:=$ | Rحدل بن مروان | $\because:$ |
| r．$\times 1 /$ | محسل بـ مر． | r79 |  | r！いご | عحمل بن مروان | $\gamma=$ |
|  |  | yir | ححـد بـ مر： | rral！$\ddagger 7$ | عم， | $\because$ |
| 「1／17 |  | TV $=$ | الو，بِ بـ تبد المّلك | $T V=$ | اللوليد بن عـد المُلل | V |
| 「い／T | － | rV | حكر ر بـ آبي محر | 1rr／is |  | v＾ |
| ras 17 | تبيل اللّه بـ، |  |  | ＂19＇rs | عبيد النه | $\therefore$ |
|  |  | 「タ． | عبد النّه عـ، | r！1：${ }^{\text {a }}$ |  | $\therefore$ ¢ |
| ris／7 |  | rar |  | 「そ1，＝ |  | $\cdots$ |
|  |  | rer | تُحــ بـ بر： | rivi＝ | محمد بِ | $\cdots$ |
| ： $7 / 7$ |  | rar |  | $r$ r－rrish |  | $\cdots$ |


| ¢ra／ | مسلمة بن عبد انلف | r．： | مسلمة بـ عبد اللك | re－rrisis | مــلمة بن عبد انللن | $\therefore \%$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \＆riィ | مسـنسة بن عبد النلّ | r．$=$ |  | ： 2 －： | مسـلمة بـ، عبد انلنت ；انعباس بـ <br> الوليـ | A： |
| ：ra／： | مسلمة بـ عبد اللبت | $r:=$ | مسلمة بن عبد ا＇ينّن | ：$:$ ：－strir | مسلمة بن تسد＇منلت والعباسِ بــ <br> الولِيد | $\therefore \div$ |
| ！$\times$／7 |  | r． 7 | مسلمة بـ عبد المّلث | ：こor | العباس بِ الو الو（ | 4. |
| ：：：／ | مسلمة بن عبد الملل وعبد اللعز |  |  | ¢\＆き「け | العباس بـ الكو（ | Q： |
| 2い示 |  |  |  |  | العباس بـن النِّند ر م مسلمة بـ تبدالملكت | 9 |
| 618／7 | مسلمة بن عبد الملت ；العباى بى الوليد زمروان بن الوليد | r．q | مسلمة بز عبد الملنّ | $\begin{gathered} \text { ri-rr/:n } \\ : s: s / r y \end{gathered}$ | العباسى بن الوليد ；مسلمة بـ تبدانُلك | 4 r |
| S $\quad$／r／ |  <br> النحيطى | 「． |  － | ros：$=$ |  | 1： |
| 63．1／4 | انُعباس بـ الوليد |  |  | ：$<$ ¢ ¢ | العبار بـ بـ الوليد | $9=$ |
| 848，7 |  | 「： |  | relen | مسلمة بـ\％عبد النلك | $\because$ |
| srr／s | مسـلمة بـ عبد المللث（ البر ）；عمر بن هبيرذ（ الـحر ）） دا：د بن سلمهان（صـ）） | $\begin{aligned} & \text { riq } \\ & \text { rr. } \end{aligned}$ | مسلمة بـ عبد الملك（ الزبُ ） ；عمر بن هبيرة（ البتر ） | ris： | مسلمة بن عبد المللْ（ النبر ） ；عمر بن هبيرذ（ البحر ） | 9 |
| $\begin{aligned} & =r \cdot 17 \\ & =2=14 \end{aligned}$ |  | rri |  | ri／os |  | 14 |
|  |  |  |  | rı．： 1 | عمر，بن فيس المسك， | 43 |
|  |  |  |  | ;re!! <br> risis |  | ＇．${ }^{\text {a }}$ |
|  |  |  |  | ： | العباس بـ الؤلمد（ص） | $\cdots$ |

r£v

| いい！ | عـر بـ هـبرّ | ris | العباس بـ | ：ロイッ | العبابى بِ الرِّ | 1.5 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ris |  | $\begin{aligned} & \text { rinri } \\ & \text { !. } \end{aligned}$ |  ابَن سلمــ الكاذبي | $\cdots$ |
| ra／v |  | r：4 | سعبِّا بـ عبد الثلث |  |  | $\because 7$ |
| ：$/ 1 \mathrm{y}$ | معاوبة بِ هشّام | $r=$. |  | ra＇sa．ris．r |  | $\cdots$ |
| stiv | مسللمة بح عبل انلنّ | $r=1$ |  | ra．isa |  |  |
| ： $1 / \times$ |  | rer | معاز بيَ بن هـشام | raisa | سعبید | 1.9 |
| －siv |  | ror | معارْ بِ بِّ هـْ | ratis ${ }^{\text {a }}$ | معازبية بـ دشار | $\cdots$ |
| iv＇y |  مريم（ البح，） | $r=0$ |  | 「近：${ }^{\text {a }}$ | معاو بة بِّ هنشام（ ） | $\cdots$ |
| $\because \cdot / \%$ |  | re\％ |  | ra．ls9 | معاز بَ بِ هـّ | $\cdots$ |
| siv | معاز |  |  | T1／09 | معار بِّ بِّ هسُّام（ | ＇！ |
| $\cdots$ |  | rı． |  | 「ハに9 | معاهِ ية بن هـنـام（ ） | ＇ |
| $97 / \%$ | ．عارْ | 「י | معاوية بن هـنـا | 「ぶつ9 | دبإِ | ＇${ }^{\prime}$ |
| ：riy | معإِ بِ بِ هسْام（ ） |  |  | TA1：99 |  | $\cdots$ |
| 9．9\％ |  | rit | هعار ين بـ هـ هشام | raica |  | ＇＇\％ |
| 1．9／Y |  | rı | هعلهِ | ridire | معاو بية بن هـشا？ | $\cdots$ |
| いriv |  | ris |  | siry | عبد انللك العبـي | $\cdots$ |
| ＇raiv |  | 「： | مسلمة بـ عبد المّلْ | ras／r |  | ＇${ }^{\text {r }}$ |
| $17 \cdot \mathrm{Y}$ |  | riv | سسلمة بـ عـد | ragit |  | ＇${ }^{\prime}$＇ |
|  |  | 「9 |  | ra9／r |  | ＇T＇ |
|  | （ ） | rya |  | ＾1 ： | انعهم， | ＇＂： |


|  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 「八＝ | ！الغّ | 41！ | العر بر بز بد | $\cdots$ |
|  |  | ¢ $¢$ |  | $\because!$－ | عبد النّ بـ، علي | ＇r＝ |
| ： $\mathrm{rr} / \mathrm{v}$ | عبد الثّ بـ، على | ！$!$ |  | いir |  | ir： |
| ¢ 9 ／$/ \mathrm{V}$ |  |  |  | r．a／rv |  | ＇r． |
| $=. . / v$ |  |  |  | r．．＇ry |  <br> تحطة | －r9 |
|  |  |  |  | resirt |  | i：r |
|  |  |  |  | res！r ${ }^{\text {r }}$ |  | ！ir |
| $\therefore \because / \mathrm{v}$ | جحف，بن حنظل：البهر ابي |  |  | $r=r / r 7$ |  | $\cdots \mathrm{T}$ |
| ：r／A |  | ：$=7$ |  | ؛ 5 sis？ | معيرف بن بنّى（ ） | $1=r$ |
| ：$: 1 / 1$ | ；زفر بن عاصم انهالِ（ صـ ） | ：$=1$ |  | ¢rı？ |  | $\cdots=$ |
| ： $7 / 1$ |  |  |  | 118iッ |  | $1=\sim$ |
| ＝$/ 1 /$ | زفر بـ عاصم الهالِ（ | \＆$=\cdots$ |  | ¢r／as |  | $1=1$ |
| $=r / 4$ |  | ¢ $=$ |  | $\cdots: 170$ |  | $1=v$ |
| $=\mathrm{v} / \mathrm{A}$ | معيو ف بن يّى（ ） | ！$\times$ ， | معير | ：0\％： | معير | 12.1 |
| $\cdots: /:$ |  |  |  | rai／r | العباس بـ بحمد（ ） | $\because 2$ |
| 1r\％／ | تُمامة بـ الولِيد العبسسي（ح ）و الغمر بـ العباس التئعمي（البحر ） | $\leq:$ |  | riv／r |  | $\because 7$. |
| $1=. / \mathrm{A}$ | عبد الكبير بن عبد الحميد | $\because:$ |  | stisr |  | $\cdots:$ |
| $\cdot \cdot \cdot \mathrm{T} / \mathrm{A}$ | معيو ف بـ بي |  |  | ！！！この | معيهِ | 17. |
|  |  | ！${ }^{\prime}$ |  | rer |  | $\cdots$ |


6666666666666666666666666666666666666666566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

السنوات ، بينما نالحظ بعض الأسماء تختفي في قائمة خليفة ابن خياط ز الطبري في بعض اللسنوات ، ومعىن هذا تغرده بذكر أمراء الـــصوائف في
بعض السنوات ، وهذا يعطي دلياذ على القيمة العلمية لكتابه المفقو د . كما أنه مـن خالل تتبع المواضع في تلك الإحالات يلفـــت النظــر تلــــت

مو بح;0 لأسماء القادة

= الأصبهالي ، أحمد بن عبد الهل ، أبو نعيم ( ت . .

بيروت 0. ع ا .
=
*


.(ro7 )

* التاريخ الكبير ، مؤ سسة الكتب الثقافية ، بيروت V \&
. البسوي ، أبو يو سف يعقوب بن سفيان ( ت YVY ) * المعرفة والتاريخ ، تحقيق : د . أكر ض ضياء العمــــري ، الطبعـــة

الأولى ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ع ع 1
= ابن بطوطة ، عبد الله بن محمد اللواتي ، أبو عبد الله ( ت VV9 )

* تحفة النظار في غرائب الأنصار وعجائب الأسفار ( رحلة ابــن

بطوطة ) ، دار التراث ، بيروت
= البغدادي ، الخطيب أحمد بن علي بن ثابت ، ( ت 7 ٪ ) .
** تاريخ بغداد ، دار الكتاب العربي ، بيروت (د. ت) .

* الكفاية في علم الرواية ، مراجعة : أبو عبد الله السورقي وإبر اهيم

المدني ، المكتبة العلمية ، المدينة (د.د
= البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر بن عمدل ( ت Y \% \& ) * الفرق بين الفرق ، تحقيق : عحمد محي الدين عبد الخميــــد ، دار

المعر فة ، بيروت ( د.ت )


* فتوح البلدان ، تحقيق : رضوان عممد رضـــوان ، دار الكتـــب

العلمية ، بيروت ت
= البيهقي ، أحمد بن المسين بن علي ، أبو بكر ( ت ا O ع ) * سنز البيهتي الکبرى ، مراجعة : عحمد عبد القادر عطا ، مكتبة

= ابن تغري بردي ، جمال الدين يوسف الأتابكي ( ت ** النجوم الز اهرة في ملوك مصر والقاهرة ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، القاهرة ( د . ت ) = ابن الجوزي ، عبد الرممن بن علي بن محمد ( ت O9V )

* المنظظم في تاريخ الأمم ، تحقيق : عحمد عبد القادر عطا وأخيه ، ط ا ، د دار الكتب العلمية بيروت = الجوهري ، إسماعيل بن حماد ، أبو نصر ( ت . . ع ) * تاج اللغة وصحات العر بية ، المسمى الصحاح ، تعقيق شـــهـاب عمرو ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بيروت = ابن أبي حاتح ، عبد الر حمن بن محمد التميمي الـنظلي الــــرازي
(rrve)
| | الجرح و التعديل ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت = * المستدرك على الصحيحين ، مراجعة مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1 |ミا = ابن حبان ، عممد بن حبان بن أحمد ، أبو حاتم البسيت ( ت \& * كتاب الثقات ، الطبعة الأولى ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد * صحيح ابن حبان بترتيب ابــن بلبـــان ، مر اجعـــة : شــعيب
 = ابن حجر ، المافظ أحمد بن علي بن محمد العسقالاي (ت Nor )
* الإصابة في تمييز الصحابة ، تعقيق علي محمـــد البجــــاوي ، دار

الجيل ، الطبعة الأولى ، بيروت Mr ا * تعجيل المنفعة بزوائل رجال الأئمة الأربعة، مر اجعة د.إكـــــر ام الله إملاد المتق ،دار الكتاب العربي ، بيروت ( د . ت )

تقر يب التهذَيب ، مراجعة : عحمــــد عوامـــة ، دار الر شـــيل ،
سوريا 7 • ع

* تذيب التهذيب ، دار الفكر ، بيروت ع ع ع
** الدرر اللكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق محمل جــــاد الحـــق، الطبعة الثانية ، دار الكتب الحديثة، القاهرة M0 * طبقات المدلسين ، مر اجعة :د. عاصم بن عبــــد الله القر يـــوتي ، مكتبة المنـار ، عمان ب •
** فتح الباري بشر ح صحيح البحاري ، تحقيق الشيخ عبل العزيز بن عبد الله بن باز ، دار المعرفة بيروت ( د . ت ) * السان الميز ان ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت 7 7 ع = ابن حزم ، علي بن أحمل بن سعيد ، أبو محمد ( ت 7 \% 0 ) )
 صبيح ، القاهرة (د.ت ) = حسسين علي حما
** قاموس المــناهب والأديــان ، الطبعــة الأولى ، دار الجيــل ،

$$
\text { بيروت } 9 \text { ٪ 1 }
$$

= الحموي ، ياقوت بن عبد الله ، أبو عبد الله ( ت 7 ( 7 ) * * معجم البلدان ، دار صادر ، دار بيروت ، بيروت ( د.ت )


$$
\text { بيروت } 7 \text { • \& }
$$

= الحميدي ، محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي ، أبو عبد الله (ت ** جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، الدار المـــصرية للتـــأليف والتر جمة ، القاهرة = الحزرجي ، صغي الـــدين أحمـــــ بــن عبــــد الله الأنــصاري ( ت بعد ( 9 (
** خلاصة تذهيب هذذيب الكمال في أسماء الرجال ، الطبعة الثالثة ،
مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب 99r 1 1
= ابن خياط ، خليفة بن خياط شباب العصغري ( ت • \& * تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق : د. أكر م ضياء العمري ، الطبعة
 بالنجف 1rNT
= الدارقطني ، علي بن عمر ، أبو الخسن ( ت می م) *~نـ الدارقطين ، مراجعة : السيد عبد الله هاشم ، دار المعرفة ،

بيرو ت
= أبو داو 6 سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت YVO ) *~ن أبي داود ، مر اجعة : محمد محي الدين عبــــل الـمميـــــ ، دار

= الذهبي ، شمس الدين محمد بن أمد بن عثمان ( ت * الإعالم بوفيات الأعالام ، تحقيق : رياض عبد الحميد مراد و عبد الجبار ز كار ، الطبعة الأولى ، مركز جععة اللاجد للثقافة والتراث ، د * تذ ترة الحفاظ ، مر اجعة عبلد الرمهن بن يهـــى المعلمــــي ، دار | الكV * سير أعلام النبالو ، أشرف على تحقيقه :شــعيب الأرنـــؤوط ، الطبعة الثانية ،مؤ سسة الر سالة بيروت ت • \& * العبر في خبر من غبر ، حققه : عحمد السعيل زغلـــول ، الطبعـــة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت 0 . ع ا
** الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، مر اجعة : مُما
عو امة ، دار القبلة للثقافة الإسالمية ومؤ ســسـة علـــوم القـــر آن ،
جدة

* ميزان الاعتدال ، تعقيق : علي محمد البحجاوي ، دار المعرفــــة ،
بيرو ت ، (د.ت)
= ابن زبر ، محمد بن عبد اللهّ بن أحمد ، أبـــو ســـليمان الربعــي
(rva ت)
* تاريخ مولد العلماء ووفياهِم ، تعقيق : عبد الله الخمد ، الطبعـة
الأولى ، دار العاصمة ، الرياض • اء
= الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيين ، أبو فيض ( ت O. OT ) * تاج العروس من جواهر القاموس ، تعقيق علــــي شــــري ، دار
الفكر ، بيروت ع ! ع
= ابن الزبير ، عروة بن الز بير بن العوام (ت 9 )
 مصطفى الأعظمي ، الطبعة الأولى ، مكتب التر بية العــربي لـــــول
المليج ، الر ياض 1 • ع
= الزهري ، محمد بن مسلم بن عبيد اللّ بن شهاب ( ا
* المغازي النبو يــــة ، تحقيـــق : ســـهيل زكــــار 6 دار الفكــر 6 دمشق 1 • 1 = السبكي 6 عبد الوهاب بن تقي الدين ( VV) ط
(
= السبرخسي 6 محمد بن أحمل بن سهل ( ت حو الي چN ) * شرح السير الكبير 6 تحقيق د. صالاح الدين المنجــــــ 6 معهـــد
 = ابن سعد 6 محمل بن سعل بن منيع 6 أبـــو عبــــل اللّه الزهـــري ( Y ( ت)
* الطبقات الكبرى ، دار صادر 6 بيروت ( د. ت ) = السـمعالي 6 عبد اللكريم بن محمل التميمي 6 أبو سعل (ت OTY ) * * الأنساب 6 تعليق : عبد الله عمر البارودي 6 الطبعة الأوّلى 6 دار

$$
\text { |بلمنان } 6 \text { بيروت }
$$

 (VN\& )

* عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل و السير ، الطبعة الثنانية ،

$$
\text { دار الجليل ، بيروت غ9 } 9 \text { ـ . }
$$

= السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، أبو الفضل ( ت 911 ) * طبقات الخفـــاظ ، الطبعــة الأولى ، دار الكتـــب العلميـــة ،
بيروت r • ع
= ابن شاهين ، عمر بن أحمد، أبو حفص ( ت مر م) * تاريخ أسمــاء الثقـــات ، مراجعـــة : صــبحتي الـــسامرائي ،
الكويت ؟ •ع
= الصفدي ، صلالح الدين خليل بن أيبك ( ت \&7 ) * الوافي بالوفيات ، حققه بحموعة من الكتاب ، دار النشر : فر انز

شتاينر بفيسبادن
= الضبي ، أحمد بن ييیى بن أحمل بن عميرة ( ت 099 ) * بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ، دار الكاتب العـــــبي ؛ القاهرة IrNv
= * مسند الشاميين ، مر اجعة : محدي بن عبــــد البجيـــد الـــسلفي ، مؤ سسة الر سالة ، بيروت ، 0 • \& ا

* المعجم الأو سط ، مر اجعة : د. محمود الطحان ، مكتبة المعارف ،
الر ياض ، 0 • ع
** المعجم الكبير ، مراجعة : جمدي بن عبد البميد السلفي ، مكتبة
العلوم والــكم ، الموصل ع•ع
= الطبري ، عحمد بن جرير ، أبو جعفر ( ت • ا
** تاريت الأمم والملوك ، الطبعة الأولى ، دار الكتـــب العلميـــة ،
بيروت V•V
=
* معجم المعا لم الجغر افية في السيرة النبويـــة ، الطبعــة الأولى ، دار

مكة ، مكة المشرفة re
= ابن أبي عاصمم ، أحمد بن عمرو الشيباني ، أبو بكر (ت YAV)

* الآحاد والمثااي ، مراجعة : د. باسم فيصل الجو ابرة ، دار الراية ،

الر الر اض
= عبد الشافي محمد عبد اللطيف

* العا لم الإسلامي في العصر الأموي ، الطبعة الأولى ، دار الوفاء ؛

القاهرة ع ع ع
= العجلي ، أحمد بن عبد الله بن صال ، أبو الحسن ( ت Y Y )
** تاريخ الثقات ، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي ، الطبعة الأولى ،
دار الكتب العلمية ، بيروت 0. .
= ابن عدي ، عبد الله بن عدي بن عبد الله ، أبو أحمد ( ت 70 ب ) ** الكامل في ضعفاء الر جال ، مراجعة ييىى غختــار غـــز اوي ، دار

$$
\text { الفكر ، بيروت } 9 \text { • ع }
$$

= ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الخسن بن هبة الله بن عبد اللّ
(ovi ت)

* تاريخ مدينة دمشق ، تحقيق عمر بن غر امة العمروي ، الطبعــة

$$
\text { الأولى ، دار الفكر ، بيروت } 0 \text { ٪ ا }
$$

= ابن العماد ، عبد الحي بن العمــــاد الحنبلـــي ، أبـــو الفـــلاح
(

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، المكتب التحاري ، بيروت
( )
= ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا ، أبو الخسين ( 90 )
*     * معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد اللالم محمد هارون ، الطبعــة

الثنانية ، مصطفى البابي الحبي ، القاهرة . و و 1 ٪
= فؤ اد سز كين

* تاريخ التر اث العربي ، تر جمة د. مُمود فهمي ، جامعـــة الإمــــام

( N|V) الفيروز أبادي ، بما الدين ( )
* التّاموس الميط ، المكتبة التجارية الكبرى .مصر ( د.ت ) $=$ * الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المـــشرفة ، الطبعـــة الر ابعة ، دار البشائر ، بيروت 7 • = ابن كثير ، إسماعيل بن كثير ، أبو الفداء الدمشتي ( ت VV\& ) * البداية والنهاية ، الطبعة الثانية ، مكتبة المعارف ، بيرو ت ع 1 ٪ $=$ * تاريخ الأدب الجغر افي ، نقله للعر بية صالِ الدين عثمان هاشم ، إدارة الثنقافة جامعة الدول العربية ، القاهرة I YVV = عحمد بن سليمان الراجحي
 $=$ * منهج كتابة التاريخ الإسا(مي ، الطبعـــة الأولى ، دار طيبــة ، الرياض 7 • ع
= المزي ، يوسف بن الز كي عبد الرممن ، أبو الحجاج ( ت V\&r ) ** تذيب الكمال ، مراجعة : د. بشار عواد معروف ، مؤســسة الر سالة ، بيروت . . ع = * المعجم الوسيط ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، طبعـــة دار المعــــارف lrar
= * كتاب الفتن ، تحقيق : سمير أمين الــــزهيري ، الطبعـــة الأولى ، مكتبة التو حيد ، القاهرة
 * تذيب الكمال ، مراجعة : د. بشار عواد معروف ، مؤســسة
الر سالة ، بيروت • . ع
= ابن معين ، بيیى بن معين بن عون ( ت K Mr ) * يّيى بن معين و كتابه التاريخ ، تحقيق : د. أحمــــد محمــــد نـــور
 الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المشرفة 1 1 99 = ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ( ت VI) )
＊＊لسان العرب ، الطبعة الثالثة ، دار صادر ، بيروت ؟ اع
＝
＊العيون والحدائق في أخحبار الحعائق ، مكتبة المثن ببغداد ، تصوير اً
عن الطبعة الأوربية（ د．ت ）
＝ابن النديم ، عحمل بن إسحاق ، أبو الفرج（ ت M人 ع ）
米 الفهر ست ، دار المعرفة ، بيروت（ د．ت ）
＝النسائي ، أمدل بن شعيب ، أبو عبد الرممن（ ت ب • ب ） ＊＊نن النسائي ، مراجعة ：عبد الغفار البنداري وسيد كسروي ؛ دار الكتب العلمية ، بيروت｜｜ 1 ع ＊＊الحمبى من السنن ، مر اجعة ：عبد الفتاح أبو غــــدة ، مكتـــب المطبوعات الإسلامية ، حلب 7 • \＆ ＝ابن هشام ، عبد الملك بن هشام بن أيو ب الخميري ، أبو محمــــ （Y人 ت ） ＊سيرة ابن هشام ، تعقيق طه عبد الرؤوف سعل ، الطبعة الأولى ؛ دار ابلجيل ، بيروت 1｜إ
Y ..... توثيقه
rv ..... عقيلته
ya ..... أخحاقةه
$r$ ..... رو فاته
ro مرو ياته الـلـيثية و مصنفاته التاربيخية
$r v$ ..... كتاب المغازي




